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الملّخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك في ضوء متغيرات عمر الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية،
وشدة إعاقته ،وذلك من خالل توضيح أثر تلك المتغيرات على الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب
من ذوي اإلعاقة العقلية.
وقد تكونت عينة الدراسة من  690ولي أمر من أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة العقلية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك خالل العام األكاديمي  .2017-2016ولتحقيق أهداف
الدراسة صممت الباحثة استبانة لجمع البيانات ،وتم التحقق من صدقها وثباتها.
وقد أظهرت نتائج الدراسة الكمية في أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية بدولة اإلمارات
العربية المتحدة لديهم العديد من الحاجات النفسية المختلفة ،كالحاجة لالطمئنان على مستقبل أبنائهم
ذوي اإلعاقة العقلية ،والحاجة إلى تخفيف قلقهم حول حاجة أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية للرعاية
المستمرة ،والحاجة إلى التعامل بشكل صحيح مع المشكالت السلوكية ألبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية.
وكذلك أشارت النتائج إلى أن هناك فروقا دالة إحصائيا تعزى لمتغير العمر للطالب من
ذوي اإلعاقة العقلية حيث كان هناك أثر لعمر الطالب على الحاجات النفسية ألولياء األمور من
ذوي اإلعاقة العقلية حيث كانت الحاجات النفسية أكثر ألولياء األمور في المراحل العمرية المبكرة،
وكانت أقل كلما كبر األبناء ،كذلك وجود داللة إحصائية لمتغير شدة اإلعاقة العقلية حيث كانت
الحاجات النفسية أكثر ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة مقارنة مع الحاجات
النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة.
كلمات البحث الرئيسية :الحاجات النفسية ،أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية ،العمر،
شدة اإلعاقة.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Impact of the Child’s Age and Severity of Disability on Parents
of Children with Intellectual Disabilities’ Psychological Needs in The
United Arab Emirates
Abstract
The purpose of this study was to identify the psychological needs of parents of children
with intellectual disabilities and to examine the impact of the child’s age and severity
of disability on parents’ psychological needs in the United Arab Emirates. The study
sample consisted of 690 parents of children with intellectual disabilities. The study
was conducted during the academic year 2016-2017. Analysis of Variance (ANOVA)
was performed to asnswer the research questions. The results of this study revealed
that parents of students with intellectual disabilities had many psychological needs. In
addition to that, there were significant differences in parents’ psychological needs
based on the child’s disability severity level. The parents’ psychological needs of
children with severe intellectual disabilities were more in comparison to the
psychological needs of parents of children with mild or moderate intellectual
disabilities. With regard to the child’s age, the child’s age statistically affect the
parents’ psychological needs. The younger the child, the more psychological needs
parents reported.

Keywords: Psychological needs, parents of students with intellectual disabilities,
disability severity level, Age.
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شكـــــــر وتقدير
الشكر هلل عز وجل الذي أنار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم ،وأمدني بالصبر واإلرادة ،ثم
أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير للدكتورة هاله الحويرص التي أشرفت على هذه الرسالة حيث
منحتني الوقت والجهد ،ووجهتني حتى تخرج الرسالة في صورة مشرفة ،وعلى تشجيعها الدائم لي
طول فترة إعداد الرسالة ،وأتوجه بشكري وتقديري لكل أساتذة جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
وأخص بشكري األستاذ الدكتور محمد الذيودي والدكتورة عوشة المهيري على قبولهما المشاركة
في لجنة المناقشة،وأشكر العاملين بجامعة اإلمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا علينا بالنصح
والتوجيه.

كما أتوجه بفائق شكري وتقديري للعاملين في وزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات العربية
المتحدة على تعاونهم في التطبيق البحثي بمراكز التربية الخاصة التابعة للوزارة على مستوى الدولة،
وأتقدم بشكري إلدارة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ،كما أشكر العاملين بمؤسسة زايد العليا
للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة على تعاونهم معي في التطبيق البحثي.

الشكر إلى من تعهداني بالتربية في الصغر وكانا لي نبراسا يضئ فكرى بالنصح في الكبر
أبي وأمي حفظهما هللا ،وإلى من شمالني بالعطف ،وأمداني بالعون ،وحفزاني للتقدم أختي منى
وهيام ،أتوجه بشكري إلى زميالت العمل والدراسة ولكل من شجعني خالل مسيرتي الدراسية ولكل
من دعا لي دعوة صادقة من القلب ،وأخص بالشكر والتقدير زميلتي العزيزة دالل محمد الدوسري
على دعمها لي وتشجيعها خالل رحلة الدراسة ،إليكم جميعا أتوجه بشكري.
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اإلهداء

إلى من كان سندا لي في مسيرتي األكاديمية ،إلى من ألهمني حب الكفاح
والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المعالي في دروب العلم،
إلى من كان بجانبي خالل رحلتي ،وكان له الفضل بعد هللا تعالى فيما وصلت إليه،
إلى زوجي جمال النحاس أسأل هللا تعالى أن يجزيك عنى خير الجزاء،
إلى زهرات حياتي ابنتي ليندا ،ولمار إلى من تحملتا الكثير من العناء،
وتحملتا انشغالي عنهما خالل مسيرتي الدراسية،
إليكم جميعا أهدى ثمرة
جهدي المتواضع
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
المقدمة
تؤثر اإلعاقة على الفرد في شتى مجاالت حياتة ،فاألشخاص من ذوي اإلعاقة ال يتمكنون
من أداء المهام والوظائف اليومية بشكل طبيعي مقارنة بأقرانهم من غير المعاقين ،حيث تؤثر إعاقة
الفرد على قدراتة العقلية ،والجسدية بحسب طبيعة إعاقته وقد يمتد أثر اإلعاقة إلى الجانب النفسي
واإلجتماعي لحياة األشخاص من ذوي اإلعاقة.

ويعرف محمد ( )2010اإلعاقة بأنها حالة من العجز تمنع الفرد عن القيام بفئة من الحركات
أو األفعال  ،وتتسبب في حرمانه من الحصول على المعلومات الحسية أيا كان نوعها  ،أو أداء
وظائف معرفية محددة ،وهو ما يمكن للفرد الذي ال يوجد لديه هذا العجز أن يقوم به أو يؤديه ،
وهناك من يعرف اإلعاقة بأنها حالة من الضعف ،أو القصور ،أو يمكن اعتبارها أيضا حالة من
الخلل في قدرات الفرد الجسمية ،أو الحسية ،أو العقلية ،أو النفسية ،أو االجتماعية  ،وتتسبب فيها
إما العوامل الوراثية ،أو العوامل البيئية ،أو يمكن االثنان معا  ،مما يحد من قدرة الفرد على الحياة
بشكل مستقل والقيام بدوره في الحياة والعمل أبو النصر( )2005وتعتبر اإلعاقة العقلية واحدة من
فئات التربية الخاصة ،والتي تعرف بأنها أداء عقلي منخفض بشكل ملحوظ يتم تحديده بمقاييس الذكاء
 ،مع وجود قصور في السلوك التكيفي للفرد ،ويحدث أثناء فترة نمو الفرد إلى سن ( )18سنة (
الهجرسي.)2002,

وتختلف حاجات الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية عن غيره من ذوي اإلعاقات األخرى ،وذلك
بسبب طبيعة اإلعاقة العقلية ،ومن أهم حاجات ذوي اإلعاقة العقلية :الحاجات النفسية ،والعاطفية
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كالحاجة إلى االنتماء ألسرته ،وهي من الحاجات األساسية التي تساعد الطفل على النمو االجتماعي
والنفسي السليم ،الحاجة إلى اللعب ،الحاجة إلى التقبل االجتماعي وحصول الطفل عليه

يبدأ من أسرته ،الحاجة إلى الشعور بالكفاءة ،وهنا تلعب األسرة دورا كبيرا في توفير مواقف
تجعل الطفل يشعر بالكفاءة ،وأخيرا الحاجة إلى تعديل مفهوم الذات ،ومن الجدير بالذكر هنا أن
األسرة هي المسؤول األول عن كيفية إدراك الطفل ذي اإلعاقة العقلية لنفسه وتقييمه لها (سليمان
.)2014,
ومما الشك فيه أن طبيعة اإلعاقة العقلية تتطلب رعاية الطفل واالهتمام بتلبية الحاجات التي
يعجز الطفل عن تلبيتها بنفسه  ،مما يؤدي إلى وجود العديد من المشكالت النفسية والضغوط التي
يعاني منها أولياء األمور بسبب أعباء الرعاية اليومية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ،وخاصة في
مجال الرعاية الذاتية ،وهو األمر الذي تناولته دراسات عدة كدراسة يانج و بايم و شي (6
(Yang,Byme&Chiu,201ونفس النتائج توصلت إليها دراسة ( Kamis )2007حيث ذكر
أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من العديد من الضغوط النفسية بسبب أعباء الرعاية
اليومية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية مثل أعباء الرعاية الذاتية  ،والعمل على دعم أوالدهم
ومساعدتهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم  ،وأيضا إن أهم األعباء النفسية التي يتحملها أولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية هي المخاوف التي تنتابهم من القلق على مستقبل أبنائهم  ،وفيما يخص مستوى
جودة الحياه تبين أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من ضعف العالقات االجتماعية
والصراع النفسي وضعف مستوى الثقة بالنفس ،وهذه المؤشرات هي من أهم مؤشرات انخفاض
مستوى جودة الحياة ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
مما سبق نجد أن حاجات ذوي اإلعاقة العقلية متشعبه وتمتد لكل جانب من جوانب حياتهم.
فالحاجات المتنوعة لألبناء تحول دون إشباع أفراد األسرة للحاجات الخاصة بهم ،األمر الذي يؤدي
إلى وجود مشاعرالضيق النفسي ،ورفض االبن وكراهيته في بعض األسر ،وفي بعض األحيان قد
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يتجه بعض أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية إلى ترك األسرة وذلك للهروب من تحمل مسؤولية
االبن ذي اإلعاقة العقلية بسبب األعباء النفسية التي ال يقوى على تحملها والتي تؤثر بدورها على
األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسرة مما يؤثر على تماسك األسرة بشكل عام (العزة.)2000,
ويعتبر أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية بحاجه إلى الدعم النفسي والمعنوي ،فهم يعانون من
األعباء والضغوط النفسية وضعف مستوى الثقة بالنفس مما يؤثر على تكيفهم داخل المجتمع  ،حيث
يعد ميالد طفل من ذوي اإلعاقة العقلية من التحديات الصعبة التي يواجهها أولياء األمور والتي
يترتب عليها العديد من الحاجات كالحاجات النفسية  ،المادية  ،واالجتماعية التي يجب أن تتم تلبيتها
ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وذلك ألن تلبية تلك الحاجات يؤدي إلى مشاركة أولياء األمور
في برامج التربية الخاصة ،وبالتالي نجاح تلك البرامج المقدمة للطالب ،وقد يشعر أولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية بعدم الثقة في أنفسهم نتيجة إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية األمر الذي ينتج عنه
وجود شكوك لديهم حول قدراتهم على التعامل مع المواقف بشكل جيد وفى بعض الحاالت قد يصاب
األهل باالكتئاب وبخاصة األمهات  ،ولذلك تتولد لدى أولياء األمور العديد من الحاجات التي يجب
تلبيتها وخصوصا الحاجات النفسية التي يؤدي عدم تلبيتها إلى وجود مشكالت في التكيف لديهم
وبالتالي صعوبة تفاعلهم بشكل كامل في مساعدة أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية حيث إنهم هم أنفسهم
يحتاجون إلى الدعم والمساندة (الشيراوي وعبدالرحيم والشراح  2009,؛البحيري
وشاكروعمروالفيومي2014,؛ هوساوي والحازمي2012,؛منصور2006,؛ .)Kamis,2007
وتعتبر الحاجات النفسية من الحاجات التي تؤثر على تكيف أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
حيث تتولد تلك الحاجات النفسية لدى أولياء األمور كنتيجة لمعاناتهم من الضغوط النفسية والمشكالت
واألزمات خالل المراحل العمرية المختلفة ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ومن أهم تلك الحاجات
النفسية  ،حاجات مرتبطة بالتعامل مع قلقهم ومشاعر الخوف تجاه مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة
العقلية ،حاجات نفسية مرتبطة بالتعبير عن مشاعرهم تجاه أبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ،حاجات
نفسية مرتبطة بقلقهم المستمر تجاه المشكالت الصحية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ،وكذلك هناك
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حاجات نفسية مرتبطة بمشاعر الخوف التي يعانون منها نتيجة للتفكير في تعرض أبنائهم ذوي
اإلعاقة العقلية لإليذاء من المحيطين بهم ،وأيضا حاجات نفسية تنشأ نتيجة قلقهم الدائم على الحالة
الصحية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية (Caicedo,2014؛البحيري ,وآخرون.)2014,
وهناك أيضا الحاجات المعرفية كالحاجة إلى المعلومات حول طبيعة إعاقة الطفل وكيفية
التعامل معها في مختلف مراحل عمره  ،الحاجات المادية التي تتمثل في الوضع االقتصادي الخاص
باألسرة ومصادر الدخل التي تمكن األسرة من تلبية حاجات الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية  ،ويضاف
إلى الحاجات السابقة الحاجات المجتمعية كمثال حاجة األسرة إلى الخدمات التي تقدم من المجتمع
لذوي اإلعاقة العقلية وأسرهم  ،يضاف إلى ذلك الحاجات الطبية التي قد تحتاجها األسرة للتغلب على
التحديات الصحية الخاصة بذوي اإلعاقة العقلية كالحاجة إلى توفر خدمات طبية معينة مثل األدوية،
أو توفر ممرضة متخصصة لمساعدة األسرة في رعاية الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية
(الصمادي.)2008,
أشارت العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة الحازمي وهوساوي( )2012ودراسة
البحيري وآخرون ( )2014ودراسة عبد العزيز ( )2012ودراسة منصور( )2006ودراسة
الخطيب والحسن( )2000إلى أن هناك متغيرات مرتبطة بالحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية مثل العمر وشدة اإلعاقة العقلية .أكدت دراسة الخطيب والحسن ( )2000على أن
حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تنوعت بحسب المراحل العمرية ،وأيضا أكدت نتائج الدراسة
على أن الحاجات الخاصة بأولياء األمور كانت أكثر فى المراحل العمرية المبكر وأقل كلما كبر
األبناء

ودراسة

هافمان

وبيركم

وردجرزو

هيلر) (Haveman,Berkum,Reijnders&Heller,2016أيضا أكدت على أن حاجات
أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تكون أكثر في المرحلة العمرية المبكرة ألبنائهم وأنهم بحاجة للدعم
النفسي والمساندة بشكل أكبر خالل السنوات األولى من عمر الطفل .وتناولت دراسة الحازمي
وهوساوى ( )2012تلك المتغيرات وكان من نتائجها وجود أثر لمتغير شدة اإلعاقة على حاجات
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أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية حيث كان لدى أولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة حاجات
أكثر من أولياء أمور ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة وكذلك دراسة عبد العزيز ( )2012التي
أشارت أيضا إلى وجود عالقة بين متغير شدة اإلعاقة وحاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية،
فالحاجات األكثر كانت ألولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة .وترتبط حاجات أسر ذوي اإلعاقة
العقلية كذلك بالضغوط النفسية لديهم وهناك دراسات أشارت إلى أن هناك عالقة بين عمر االبن من
ذوي اإلعاقة العقلية ،أو مستوي أعاقته ،وبين مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها اآلباء كدراسة
أبو زيد والرواشدة وفريحات ( )2010ودراسة ) Kamis(2007التي أشارت إلى وجود أثر لعمر
الطفل على مستوى الضغوط النفسية للوالدين حيث كانت الضغوط أقل كلما كان عمر الطفل أكبر،
ومما سبق نجد أن هناك دراسات سعت لدراسة العالقة بين متغيري العمر وشدة اإلعاقة لذوي اإلعاقة
العقلية على الحاجات الخاصة بأولياء أمورهم ،وعلى مستويات المشكالت والضغوط النفسية ألولياء
األمور في حين لم نجد دراسات أهتمت بتوضيح عالقة تلك المتغيرات على الحاجات النفسية ألولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية وهو ما سوف توضحه الدراسة الحالية .

مشكلة الدراسة
بالرغم من أن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
يعانون من المشكالت الضغوط النفسية ولهم حاجات متنوعة نتيجة إلنجاب طفل من ذوي اإلعاقة
العقلية (الشيراوي وآخرون 2009,؛البحيري وآخرون2014 ,؛الحازمي و هوساوي  2012,؛
Kamis, 2007؛  )Norline& Broberg,2013إال أن الدراسات داخل الوطن العربي
والغربي بشكل عام لم تتناول قضية الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية حيث ركزت
دراسة واحدة على مستوى الوطن العربي ،وأجريت خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة على
الحاجات النفسية اإلرشادية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية (على حد علم الباحثة) وهي دراسة
البحيري وآخرون ( )2014حيث كان الهدف من الدراسة تحديد الحاجات اإلرشادية النفسية ألولياء
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أمور ذوي اإلعاقة العقلية التي أكدت نتائجها على أن هناك حاجات نفسية إرشادية متنوعة ومن
الضروري تلبيتها ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية؛ لتسهيل متطلبات تربية أبنائهم من ذوي اإلعاقة
العقلية .وفيما يخص دولة اإلمارات العربية المتحدة ال توجد دراسات عن الحاجات النفسية ألولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وركزت الدراسات فقط على الضغوط النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة ) Kamis(2007التي تناولت الضغوط النفسية التي يعاني
منها أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ودراسة ) Dukmak(2009والتي هدفت إلى دراسة أثر
رعاية طفل من ذوي اإلعاقة العقلية على الوالدين وكانت النتائج متفقة مع نتائج دراسة
) Kamis(2007حيث أشارت الدراسة إلى معاناة أولياء األمور في دولة اإلمارات العربية المتحدة
من العديد من الضغوط النفسية نتيجة رعاية طفل من ذوي اإلعاقة العقلية.
وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة ركزت على الضغوط النفسية لم نجد دراسات تناولت
الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية على الرغم من أهمية دراسة الحاجات النفسية
الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية حيث تتضح أهمية تحديد الحاجات النفسية من أن معرفة
تلك الحاجات سيساعد في الحد من اآلثار النفسية التي تترتب لدى أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
نتيجة إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية ،حيث تتعرض تلك األسر لضغوط نفسية شديدة قد يصل
عند بعضها إلى درجة المرض النفسي ،وكثيرا ما يشعرون بالذنب واالكتئاب (أبو زيد
وآخرون.)2010,
وتحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية هو أيضا مهم ألبنائهم من ذوي
اإلعاقة العقلية ،فالطفل ذو اإلعاقة العقلية يؤثر فى األسرة ويتأثر بها ،كذلك عندما تتم تلبية الحاجات
النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية فإن ذلك سوف يؤدي إلى التعامل اإليجابي مع أبنائهم ذوي
اإلعاقة العقلية مما يؤدي إلى تطورهم ،ونموهم نفسيا بشكل سليم (الشهراني .)2014,ومن هنا
تتضح أهمية تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لمساعدتهم وتخفيف األعباء
النفسية لديهم مما يؤثر إيجابيا على أبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ,وبحسب خبرة الباحثة فى التعامل
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مع ذوي اإلعاقة العقلية ،وأولياء أمورهم وجدت الباحثة أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية يعانون
من العديد من المشكالت النفسية التي يترتب عليها حاجات متعددة لهم في الجانب النفسي ,هم بحاجة
إلى تلبيتها ويعانون من تجاهل الحاجات النفسية الخاصة بهم في البرامج التي تقدم لهم من المؤسسات
المختلفة التي تعنى بذوي اإلعاقة العقلية وأولياء أمورهم ولهذا اهتمت الدراسة الحالية بتحديد
الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.

أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من تناولها لموضوع الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب
من ذوي اإلعاقة العقلية لعدة أسباب:
أوال :لقلة الدراسات العربية التي تناولت موضوع حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
بشكل عام

(الشيراوي ,وآخرون 2009؛الحازمي,هوساي )2012،ولم تتناول أي من تلك

الدراسات مشكلة الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية باستثناء دراسة عربية واحدة
وهي دراسة البحيري وآخرون ( )2014التي هدفت إلى دراسة الحاجات اإلرشادية النفسية ألولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وبالتالي تعتبر الدراسة الحالية إضافة علمية حيث ستعمل على سد الفجوة
في البحث العلمي من حيث كونها هي الدراسة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ لتحديد
الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية والثانية على مستوى الوطن العربي
(على حد علم الباحثة).
ثانيا :نظرا لألزمات والمشكالت النفسية التي يعاني منها أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة كما أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة )Kamis(2007
والعديد من الدراسات في دول مختلفة عربية أو غربية من أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
لديهم العديد من األعباء والضغوط النفسية ،كنتيجة لرعاية طفل من ذوي اإلعاقة العقلية حيث يؤثر
ذلك على الحالة الصحية والنفسية وأيضا لديهم انخفاض ملحوظ في مستوى جودة الحياة وتتأثر
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أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية بسبب إنجاب الطفل ذي اإلعاقة العقلية .ومن هنا تتضح أهمية
تحديد الحاجات النفسية؛ لتجنب تعرض أولياء األمور للضغوط النفسية.
(Yoong&Kortisas, 2012; Liewellyn, Gwynnyth, Connel,
David&Lindsay, 2010; Nurlin&Broberg, 2013; Konkey, Kennedy,
Chang, Jarrah&Shukri, 2008).
ثالثا :تحديد تلك الحاجات سيساعد على تلبيتها ويساعد أيضا في سهولة تكيف أولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية في المجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي سوف يساعدهم ذلك على التعامل مع
التحديات التي يواجهونها بسبب إعاقة أبنائهم بشكل صحيح مما سيكون له األثر اإليجابي على أبنائهم
ذوي اإلعاقة العقلية أيضا.
رابعا :نتائج الدراسة الحالية سوف تكون لها أهميتها بالنسبة إلى المؤسسات التربوية
المسؤولة عن وضع البرامج النفسية اإلرشادية الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية.
 .2تحديد أثر عمر الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة بأولياء األمور.
 .3تحديد أثر شدة إعاقة الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة بأولياء
األمور.

أسئلة الدراسة
بناء على ما سبق طرحه تتناول الدراسة الحالية التساؤالت التالية:
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 .1ماهي الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية؟
 .2هل تختلف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية باختالف عمر
الطالب؟
 .3هل تختلف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية باختالف شدة إعاقة
الطالب؟

مصطلحات الدراسة
ذوو اإلعاقة العقلية:
هم الطالب الذين لديهم انخفاض ملحوظ في القدرة العقلية العامة يصاحبه نقص في السلوك
التكيفي ،ويظهران في مرحلة الطفولة ،ولذلك توضح التعريفات الخاصة باإلعاقة العقلية أن الطفل
الذي يتم تعريفه على أنه من ذوي اإلعاقة العقلية يجب أن تتواجد فيه العناصر الثالثة :نقص في
القدرة العقلية العامة ،وخلل في السلوك التكيفي يظهران في مرحلة الطفولة (سليمان.)2014 ,

الحاجة:
هي مطلب أساسي لدى الفرد يرغب في تحقيقه من أجل الحفاظ على بقائه وكذلك تفاعله مع
المجتمع والقيام باألدوار االجتماعية الخاصة به (أبو النصر.)2005,
الحاجات النفسية:
هي مطالب فطرية نفسية ،تعتبر تلك المطالب ضرورية لكي يصل الفرد إلى التكامل والنمو
النفسي والسعادة ،وتتمثل تلك الحاجات النفسية في الحاجة إلى االنتماء ،واالستقالل
(القطناني.)2011,
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التعريفات اإلجرائية
الحاجات النفسية:
يقصد بها المتطلبات األساسية التي يحتاجها الفرد لكي يتمكن من مواجهة االضطرابات
النفسية التي يتعرض لها كالحزن ،والقلق ،والخوف نتيجة التعرض لخبرات ومواقف حياتية
ضاغطة.

حدود الدراسة
الحدود الزمانية :اقتصر تطبيق تلك الدراسة خالل العام الدراسي .2017 / 2016
الحدود البشرية :اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة
يهدف الفصل الحالي إلى توضيح اإلطار النظري للدراسة وعرض للدراسات السابقة
العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية بالبحث
والدراسة ،ثم توضيح لمتغيرات الدراسة وعرض الدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات نفسها،
وفى نهاية الفصل تعقيب على تلك الدراسات السابقة.

أولا :اإلطار النظري للدراسة
نظرية ماسلو والحاجات اإلنسانية
صنف ماسلو الحاجات اإلنسانية إلى نوعين رئيسيين (انظر الشكل رقم أ) وهما :الحاجات
البيولوجية (األولية) والحاجات الثانوية (النفسية واالجتماعية) ،وتلك الحاجات مرتبة بشكل هرمي
حيث تأتي الحاجات الفسيولوجية في المرتبة األولى وهى الحاجات التي يرتبط بقاء اإلنسان بها
كحاجته إلى الماء ،والطعام  ،واألكسجين ،في المرتبة الثانية تأتي حاجات األمن والسالمة  ،تليها
حاجات الحب واالنتماء وهي مرتبطة ببناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين؛ ليشعر اإلنسان بالقبول
من جماعته  ،في المرتبة الرابعة تأتي حاجات التقدير واالحترام حيث يحتاج الفرد إلى الشعور
بأهميته والشعور كذلك باحترام اآلخرين له ،في المرتبة الخامسة تأتي الحاجة إلى تحقيق الذات
(العتوم,وآخرون.)2005 ,
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شكل  :1هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية

وبحسب نظرية ماسلو يعتبر إشباع الحاجات الفسيولوجية هو الذي يضمن بقاء اإلنسان،
وتعتبر حاجات األمن هي رغبة الفرد في الحماية من األخطار والتهديدات وهي تأتي بعد إشباع
الحاجات الفسيولوجية ،و حدد ماسلو حاجات الحب واالنتماء في رغبة الفرد في االنتماء لآلخرين
وتأتي هذه الحاجات في التسلسل الهرمي بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية وحاجات األمن  ،وطبقا
لنظرية ماسلو تأتي حاجات تقدير الذات بعد الحاجات السابق ذكرها ،ونتيجة إشباع تلك الحاجات
هو شعور الفرد بقيمته واقتداره  ،وعدم إشباعها يؤدي إلى شعور الفرد باالنحطاط والدونية ،وأخيرا
تأتي حاجات تحقيق الذات وهي تتمثل في رغبة الفرد في تحقيق إمكاناته وطاقاته الكامنة  ،ويرى
ماسلو أن المعنى الحقيقي لتحقيق الذات يتمثل في أن يكون الفرد ما يستطيع أن يكون أي استغالل
الفرد لكامل قدراته وإمكاناته وهنا يحقق ذاته وتلك الحاجات تمثل قمة التسلسل الهرمي لماسلو
(وفائي .)1999,
ويرى ماسلو أن الحاجات الفسيولوجية هي حاجات كفاية البد من إشباعها قبل االنتقال إلى
إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية ،حيث تعتبر الحاجات النفسية واالجتماعية حاجات مرتبطة بنمو
اإلنسان نفسيا واجتماعيا إذا ما تم إشباعها يتطور اإلنسان بشكل كامل ويحقق ذاته .في حال عدم
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إشباع تلك الحاجات التي يراها ما سلو أصيلة في اإلنسان وحالت العوائق دون إشباعها فإن الشخص
يعاني من الضيق ،الغربة  ،حيث يرى ما سلو أن دافع تحقيق الذات هو دافع فطري وأن عدم إشباعه
يجب أن يؤدي بالضرورة إلى آثار سلبية على الشخصية كما يحدث في حال عدم إشباع أي من
الدوافع الفطرية األخرى  ،وحاول ما سلو توصيف تحقيق الذات فقام بدراسة أفراد أعتقد بأنهم
توصلوا إلى تحقيق ذواتهم  ،فوجد أنهم يتميزون بعدة مميزات منها تقبل ذواتهم  ،ودقة في إدراك
الواقع المحيط بهم ،تقبل العالم الخارجي واألفراد المحيطين بهم ،كما وجد أنهم يتصفون
باالستقاللية،واإلبداع،والحس المرهف،واالتجاه نحوحل المشكالت (الوقفي.)1998,
طبقا لنظرية ما سلوفإن الحاجات اإلنسانية تنقسم إلى الحاجات األساسية التي يرتبط بها بقاء
اإلنسان ،والحاجات النفسية واالجتماعية التي ترتبط بالتوازن النفسي والعالقات االجتماعية مع
المحيطين بالفرد  ،ولذلك يعتبر إشباع الحاجات اإلنسانية سواء كانت حاجات أساسية وحاجات نفسية
واجتماعية هو ما يضمن سالمة اإلنسان جسديا ونفسيا ،ويضمن بقاءه في المجتمع الذى يعيش فيه
متمتعا بالصحة النفسية خاليا من االضطرابات واألمراض النفسية التي يمكن أن تصيب الفرد إذا ما
تعرض لمواقف أو أحداث حياتية من شأنها أن تعوق إشباع حاجاته الفسيولوجية أو النفسية.
ويرى بعض الباحثين مثل يونج وكورتكس ( (Yang&Kortaks,2012ونورلين و
بروبج ( )Norline&Broberg,2013أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية قد يشعرون بعدم الثقة
في أنفسهم نتيجة إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية وأيضا قد يعانون من مشكالت نفسية كالخجل
والقلق وغيرها من المشكالت النفسية المرتبطة بهم كأولياء أمور وبأبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية،
األمر الذي ينتج عنه وجود العديد من الحاجات النفسية لديهم ,والتي يجب تلبيتها ،حيث يرى البحيري
,وآخرون ( )2014أن تلبية الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية هو أمر ضروري
حيث يؤدي عدم تلبيتها إلى وجود مشكالت في التكيف لديهم وبالتالي يعرقل عملية تفاعلهم بشكل
كامل في مساعدة أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية بشكل فعال حيث إنهم هم أنفسهم يحتاجون إلى الدعم
والمساندة ،ولهذا اهتمت الدراسة الحالية بتحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
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حيث إن تلبية تلك الحاجات النفسية هو أمر مهم لمساعدة أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية وأبنائهم
على حد سواء لكي يتعاملوا بشكل إيجابي مع المحيطين بهم والمجتمع بشكل عام.
ذوو اإلعاقة العقلية
يحتاج األفراد من ذوي اإلعاقة إلى خدمات التربية الخاصة ،وما يرتبط بها من خدمات
مختلفة ،وذلك الستغالل ما تبقى لديهم من إمكانات ،فهناك على األقل ثالث عشرة فئة أساسية من
فئات التربية الخاصة من بينها :اإلعاقة العقلية ،واضطراب التوحد ،واإلعاقة البصرية ،واإلعاقة
السمعية ،واإلعاقة الجسمية ،واإلعاقات الصحية األخرى ،واضطرابات اللغة والتخاطب،
واالضطرابات السلوكية ،وصعوبات التعلم ،واالضطرابات االنفعالية ،وغيرها من الفئات التي تحتاج
إلى خدمات التربية الخاصة (محمد.)2010,
ذوو اإلعاقة العقلية يختلفون عن غيرهم ممن هم في نفس العمر الزمني ،حيث يتميز ذوو
اإلعاقة العقلية من ناحية الخصائص الجسمية بالتأخر في النمو الجسمي عامه ،وعدم االتزان الحركي
لدى البعض منهم  ،ومن ناحية خصائصهم العقلية نجد أنهم يعانون من تأخر النمو العقلي وانخفاض
عام في نسبة الذكاء بحيث تكون أقل من  70درجة  ،وكذلك فيما يخص العمليات العقلية األخرى
نجد أنهم يعانون من ضعف الذاكرة واالنتباه ،وضعف القدرة على التخيل والمحاكاة والتركيز
،وبالتالي يعانون من ضعف عام في التحصيل ،ويصاحب التأخر في النمو العقلي تأخرا في النمو
اللغوي بشكل عام ،ومن ضمن خصائص ذوي اإلعاقة العقلية االجتماعية أنهم يعانون من ضعف
القدرة على التكيف االجتماعي ،ونقص في الميول واالهتمامات ،كذلك العدوان واالنسحاب ،ومن
أهم الخصائص االجتماعية كذلك اضطراب مفهوم الذات وينعكس اضطراب مفهوم الفرد من ذوي
اإلعاقة العقلية لذاته على عالقاته االجتماعية مع اآلخرين حيث تتأثر بشكل سلبي (العزه.)2000,
تعتمد التعريفات التي تناولت اإلعاقة العقلية من وجهه النظر الطبية على وصف سلوك
الفرد من ذوي اإلعاقة العقلية من خالل حدوث إصابة عضوية للفرد أو حدوث خلل في الجهاز
العصبي المركزي ،وما يصاحب ذلك من تأثير على األداء العقلي للفرد  ،بحيث تؤثر اإلصابة
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بوضوح على ذكاء الفرد ،وتركز التعريفات التربوية على التحصيل في المواد الدراسية الذى يحدث
فيه قصور ناتج عن انخفاض القدرة العقلية  ،ولذلك يتم تحديد البرامج التربوية التي تناسب كل حالة
من حاالت اإلعاقة العقلية ،بينما تركز التعريفات السيكولوجية على مقاييس الذكاء من خالل تحديد
مقدار كمي لمستوى اإلعاقة العقلية للفرد حيث تعتمد هذه التعريفات على القياس السيكو متري ،
وترى التعريفات االجتماعية أن الصالحية االجتماعية والتكيف هي المحقات التي تشير إلى تحديد
اإلعاقة العقلية (خليل,وآخرون.)2008,
يعرف سليمان ( )2014اإلعاقة العقلية بأنها انخفاض ملحوظ في القدرة العقلية العامة
يصاحبه نقص في السلوك التكيفي ويظهران في مرحلة الطفولة ،ولذلك توضح التعريفات الخاصة
باإلعاقة العقلية أن الطفل الذي يتم تعريفه على أنه من ذوي اإلعاقة العقلية يجب أن تتواجد فيه
العناصر الثالثة :نقص في القدرة العقلية العامة وخلل في السلوك التكيفي يظهران في مرحلة الطفولة.
وينص تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية والتطورية (American Association of
) Intellectual And Developmental Disabilitiesعلى أن اإلعاقة العقلية هي إعاقة
تتميز باالنخفاض الملحوظ في مستوى األداء العقلي  ،وفي مستوى السلوك التكيفي ،وهذه اإلعاقة
تظهر قبل بلوغ الفرد سن الثامنة عشرة (جريج.)2013,
تصنيفات اإلعاقة العقلية
وفقا للجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية والتطورية:
)(American Association of Intellectual and Developmental Disabilities

تصنف اإلعاقة العقلية إلى أربع فئات رئيسة بناء على محكات ثالث وهذه المحكات تتمثل في :نسبة
الذكاء التي تقاس من خالل اختبارات الذكاء المقننة ،القابلية للتعلم أو القدرة على التعلم حسب
المتوسط العام لألقران ،السلوك التكيفي والمقصود به توافق الفرد اجتماعيا مع المحيطين به على
مستوى أسرته ،وعلى مستوى المحيطين به في المجتمع ،فالفرد يصنف على أنه من ذوي اإلعاقة
العقلية بدرجة معينة بحسب تلك المحكات وفيما يلي تفصيل لفئات اإلعاقة العقلية:
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 .1اإلعاقة العقلية البسيطة :تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين  56 :70بحسب مقاييس الذكاء المقننة،
ويطلق على هذه الفئة القابلين للتعلم ،وينحرف مستوى السلوك التكيفي لهؤالء األشخاص بمعدل
انحراف سلبي بسيط عن معايير السلوك التكيفي المقبولة.
 .2اإلعاقة العقلية المتوسطة :تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين  41 :55بحسب مقاييس الذكاء المقننة،
ويطلق على هذه الفئة القابلين للتدريب ،وينحرف مستوى السلوك التكيفي لهؤالء األشخاص
بمعدل انحراف سلبي واضح عن معايير السلوك التكيفي المقبولة.
 .3اإلعاقة العقلية الشديدة :تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين  26 :40بحسب مقاييس الذكاء المقننة،
ويطلق على هذه الفئة القابلين للتدريب بمساعدة الغير ،وينحرف مستوى السلوك التكيفي لهؤالء
األشخاص بمعدل انحراف سلبي شديد عن معايير السلوك التكيفي المقبولة.
 .4اإلعاقة العقلية الشديدة جدا :نسبة ذكاء الفرد تكون أقل من  26بحسب مقاييس الذكاء المقننة،
ويطلق على هذه الفئة أشخاص تحت الوصاية ،وينحرف مستوى السلوك التكيفي لهؤالء
األشخاص بمعدل انحراف سلبي عميق عن معايير السلوك التكيفي المقبولة (محمود.)2012,
خصائص ذوي اإلعاقة العقلية
يتصف نمو ذوي اإلعاقة العقلية بالبطء مقارنة بأقرانهم من غير المعاقين ،ولذلك يحتاج
ذوو اإلعاقة العقلية إلى برامج خاصة بهم لتلبية حاجاتهم التعليمية  ،والنفسية  ،واالجتماعية بحسب
حاجاتهم المختلفة ،فمن أهم الخصائص العقلية والمعرفية لذوي اإلعاقة العقلية قصور الذاكرة اللفظية
 ،حيث يجدون صعوبة في تخزين المعلومات واسترجاعها مما تترتب عليه صعوبة في االستدالل،
وفي اللغة ،ونمو المفاهيم ،ومن أهم خصائصهم العقلية ضعف القدرة على االنتباه واإلدراك ،ولذلك
يتصف هؤالء األشخاص بقصور في التفكير المجرد مما يؤدي إلى ميلهم الستخدام المحسوسات وما
يصحبه من ضعف في القدرة على التعميم وصعوبة التذكر والحاجة إلى التكرار ،وضعف القدرة
على التمييز بين المتشابهات ،فالبد من اإلشارة إلى كل موقف تعليمي على حدة مع ربطه بشيء
مألوف من بيئة الطفل ،كذلك نقص القدرة على التعلم العرضي (غير المقصود) حيث يصعب على
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ذوي اإلعاقة العقلية القيام بعملية المالحظة التلقائية ،وبالتالي ال يتعلمون مهارة دون تدريب )الدهيم
 2009,؛ محمد.)2010,
ويعد بطء النمو الجسمي بشكل عام من أهم الخصائص الجسمية المميزة لذوي اإلعاقة
العقلية كذلك صغر حجمهم ووزنهم مقارنة بأقرانهم غير المعاقين ،ويعاني ذوو اإلعاقة العقلية من
بطء النمو الحركي وتأخر الحركة ،كما يتأخر ذوو اإلعاقة العقلية في المشي ،شكل الوجه في معظم
الحاالت يكون أكبر أو أصغر من المعتاد بشكل واضح ،باإلضافة إلى خلل في نمو األسنان بشكل
عام (سليمان2014 ,؛ الهجرسي .)2002,
فيما يخص الخصائص اللغوية فتختلف المشكالت اللغوية بحسب درجة اإلعاقة العقلية حيث
نجد أن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على الرغم من تأخرهم في النطق إال أنهم يصلون إلى مستوى
معقول من األداء اللغوي  ،بينما نجد العديد من المشكالت اللغوية لدى ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة
مثل :بطء النمو اللغوي بشكل واضح ،وتأخر النطق ،و قله المفردات اللغوية ،وصعوبة اكتساب
المفردات اللغوية  ،باإلضافة إلى اضرابات النطق المختلفة مثل التحريف والحذف واإلبدال ،كما
تنتشر اضطرابات الصوت أيضا بين ذوي اإلعاقة العقلية ،ولذلك نجد أن المشكالت اللغوية تزداد
مع زيادة درجة اإلعاقة العقلية حيث تضطرب اللغة بشدة في حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة أو الحادة
(محمد2010,؛العزه.)2000,
الجانب االجتماعي واالنفعالي في حياة ذوي اإلعاقة العقلية يتأثر كذلك باإلعاقة العقلية حيث
تشير الدراسات إلى أن أفراد هذه الفئة يعانون من االنسحاب ورفض النشاطات الجماعية  ،ويتسم
البعض منهم بالسلوك العدواني تجاه المحيطين بهم  ،كما يتصف البعض من أفراد هذه الفئة بعدم
تقدير الذات والنشاط الزائد ،ويصعب على بعضهم إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين  ،ويميل
البعض منهم إلى مشاركة األصغر منهم سنا في األنشطة واأللعاب ،ويغلب عليهم الشعور بالخوف
وعدم األمن ،ومنهم من لديه القدرة على تحقيق التوافق االجتماعي والتفاعل مع اآلخرين ولكن ذلك
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ال يحدث إال في وجود شروط تعليمية وتدريسية محددة (الهجرسي2002,؛خليل ,وآخرون,
.)2008
حاجات ذوي اإلعاقة العقلية
تختلف حاجات ذوي اإلعاقة العقلية عن غيرهم من غير المعاقين وذلك بسبب طبيعة اإلعاقة
العقلية ،وما تفرضه على األسرة من أعباء لحماية وتوجيه وتلبية حاجات ابنهم ذي اإلعاقة العقلية،
فهناك حاجات متنوعة للطفل داخل أسرته وكذلك حاجات الطفل التربوية والتعليمية التي تلعب فيها
األسرة دورا كبيرا ومن تلك الحاجات:
تعتبر الحاجة إلى التواصل من أهم الحاجات التي يحتاج ذو اإلعاقة العقلية أن تلبيها له
األسرة ،فيحتاج الطفل إلى أن تصله رسائل واضحة بعبارات بسيطة خالية من العبارات المجردة
التي يعجز عن فهمها بسبب إعاقته ،كذلك يحتاج من الوالدين إلى تصحيح أخطائه ،وتوضيح تلك
األخطاء بلغة مفهومة له حتى ال تتكرر تلك األخطاء ،ومن أهم حاجات ذوي اإلعاقة العقلية الحاجة
إلى التقبل حيث يشير الباحثون إلى ضرورة تقبل الطفل واحتوائه ،وخاصة من األم ،ولذلك من
الضروري أن يشعر الطفل ذو اإلعاقة العقلية بالحب والتقبل من كل أفراد أسرته ،وذلك لكي يستقر
نفسيا  ،والحاجة إلى حرية النمو هي مسؤولية والدي الطفل ذي اإلعاقة العقلية حيث يتوجب على
الوالدين تهيئة البيئة المناسبة لنمو الطفل والعمل على تزويد الطفل بالخبرات الحياتية التي تجعله
ينمو بشكل سليم ويستغل قدراته إلى أقصى درجة ،ومن أهم حاجات ذوي اإلعاقة العقلية الحاجة إلى
اإلشراف من أسرته ،وذلك لمساعدته واالعتناء به  ،والحاجة إلى اللعب من الحاجات األساسية لذوي
اإلعاقة العقلية حيث يساعده اللعب على نمو العضالت وتقويتها وينشط الدورة الدموية ،ومن أهم
مسؤوليات األسرة تجاه الطفل ذي اإلعاقة العقلية تعديل مفهومه لذاته  ،فقد يعانى ذو اإلعاقة العقلية
من ضعف مفهوم الذات ،وتعتبر األسرة هي المسؤولة عن إشباع هذه الحاجة لديه .ومن أهم
الحاجات النفسية بالنسبة لذوي اإلعاقة العقلية الحاجة إلى األمن النفسي وتأتي من خالل شعور الطفل
بأن هناك من يهتم به ويحميه ،وأنه موضع حب من والديه ،فكما أن األسرة لها دور في تكوين

19

شخصية الطفل غير المعاق فهي لها الدور األكبر في تشكيل شخصية الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية
نظرا لما يتعرض له من إحباط وفشل بسبب إعاقته ،ويحتاج ذوو اإلعاقة العقلية كذلك إلى التوجيه
المستمر من الوالدين حول سلوكياتهم االجتماعية ،وذلك لالندماج في المجتمع (البحيري
وآخرون2014,؛ سليمان.)2014,
ومما الشك فيه أن األسرة هي حجر األساس في البناء االجتماعي وفي منظومة المجتمع
ككل ،وبالتالي يتأثر المجتمع ككل بأي تغير يحدث لألسرة إيجابيا كان أم سلبيا حيث تؤدي التغيرات
التي تحدث في األسرة إلى قيام أفراد األسرة بأدوار مختلفة ووظائف متنوعة لم تقم بها سابقا ،ولذلك
حينما ترزق أسرة معينة بطفل من ذوي اإلعاقة العقلية فإن ذلك يترك أثرا كبيرا على كل أفراد
األسرة بسبب تغير أدوار أفراد األسرة ،وهذا التغير قد يسبب حالة من عدم االنسجام داخل األسرة
وبالتالي وجود هذا الطفل في األسرة يؤثر عليهم من الناحية النفسية ،واالجتماعية  ،واالقتصادية ،
والمادية مما يؤثر على جو التماسك العام داخل األسرة سواء لألبناء أو الزوجين والذي قد يتسبب
في انهيار البناء األسري مما يؤثر على بناء المجتمع  ،ومع تزايد حاالت اإلعاقة العقلية تزداد الحاجة
إلى تدخل المؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والطبي وغيره من أنواع الدعم
المختلفة لمساندة أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية للقيام بمسؤولياتهم في رعاية أبنائهم ذوي اإلعاقة
العقلية ،ومن ثم تحقيق التوافق األسري والتوازن في العالقات االجتماعية داخل األسرة وداخل
المجتمع بأكمله (الشهراني.)2014,
وبالتالي يعتبر االهتمام بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية هو في حد ذاته اهتمام بذوي
اإلعاقة العقلية وبالمجتمع بأكمله  ،حيث إن دعم أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية من خالل تلبية
حاجاتهم هو أمر له أهمية بالغة في مساعدتهم للقيام برعاية أبنائهم بكفاءة وفاعلية ،وخاصة مع
المشاكل واألزمات النفسية التي يتعرضون لها بسبب تحملهم أعباء رعاية أبنائهم ذوي اإلعاقة
العقلية ،ومن هنا تأتي أهمية تحديد حاجاتهم النفسية؛ لتجنب تعرضهم لضغوط نفسية خالل تربيتهم
ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية مما يؤدي إلى مساعدة األبناء سواء كانوا من ذوي اإلعاقة العقلية
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أو إخوانهم غير المعاقين ،وبالتالي الحفاظ على تماسك األسرة والمجتمع كنتيجة لذلك ،ومن هذا
المنطلق حددت الدراسة الحالية الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لما لها من أهمية
لألسرة  ،ولألبناء ذوي اإلعاقة العقلية  ،وللمجتمع ككل.
حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
يؤثر وجود الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية على أسرته نفسيا ،واجتماعيا  ،واقتصاديا حيث
ينعكس هذا التأثير على النشاط اليومي ألسرته وعلى العالقات االجتماعية الخاصة باألسرة ،وعلى
تعامل األسرة مع هذا الطفل ومع إخوته ويمكن تحديد أثر وجود طفل من ذوي اإلعاقة العقلية على
األسرة في العديد من المتطلبات الخاصة بالطفل منها :تقديم الحماية الزائدة للطفل ،وكذلك رعايته
بشكل مستمر حيث يكون لدى األسرة اعتقاد بأن الطفل ذا اإلعاقة العقلية يعاني من قصور في قدراته
مما يدفعهم إلى تقديم الحماية المفرطة له لضمان سالمته ،وذلك نتيجة لمشاعر الذنب التي تشعر بها
األسرة تجاه إنجاب هذا الطفل وهو األمر الذي يقلل من استقاللية الطفل ويزيد من اعتماده على
أسرته .والجو النفسي المضطرب والممتلئ بمشاعر عدم الرضا نتيجة وجود هذا الطفل داخل األسرة
يؤدي إلى ضعف تماسك األسرة وذلك بسبب حاجات الطفل المتعددة التي تحول دون إشباع باقي
أفراد األسرة لحاجاتهم الخاصة ،وكذلك انتشار مشاعر الضيق ورفض الطفل وكراهيته ،وقد يؤدي
ذلك إلى أن يهرب بعض أفراد األسرة ويترك أسرته لعجزه عن تحمل مسؤولية الطفل .هناك بعض
اآلثار المرتبطة بإخوة الطفل ذوي اإلعاقة العقلية التي تتمثل في ظهور بعض االتجاهات السلبية
لديهم وذلك بسبب أن المسؤولية التي تتحملها األسرة لرعاية ذلك الطفل تؤدي إلى حرمانهم من
فرصهم في االستمتاع مما يؤثر سلبا على الصحة النفسية لديهم وقد يصابون بأمراض واضطرابات
نفسية مثل االكتئاب ،والعزلة ،واالنطواء .تحجيم نشاطات األسرة ثقافيا ،اجتماعيا ،و ترويحيا بسبب
رعاية الطفل ،واضطرار بعض أفراد األسرة للبقاء مع الطفل داخل المنزل ،وذلك لكي يتجنبوا
اصطحابه لألماكن العامة والمناسبات االجتماعية بسبب مظهر الطفل العام وحاجته لإلشراف
المستمر ،وفي بعض األسر قد يؤثر وجود الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية بشكل كبير على والديه
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بحيث يلجأ الوالدان إلى االنفصال ،وذلك نتيجة حدوث مشكالت داخل األسرة واتهام كل طرف
الطرف اآلخر بأنه السبب في إعاقة الطفل) العزه2000,؛ أبو زيد ,وآخرون.)2010,
ويرى كاسيدو ) (Caicedo,2014أن الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
متنوعة ،وتشمل جوانب عدة فمنها الحاجات النفسية التي تؤثر على تكيف أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية حيث تتولد تلك الحاجات النفسية لدى أولياء األمور كنتيجة لمعاناتهم من الضغوط النفسية
والمشكالت واألزمات خالل المراحل العمرية المختلفة ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ،ومن أهم
تلك الحاجات النفسية :حاجات مرتبطة بالتعامل مع قلقهم ومشاعر الخوف تجاه مستقبل أبنائهم ذوي
اإلعاقة العقلية ،حاجات نفسية مرتبطة بالتعبير عن مشاعرهم تجاه أبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ،
وهو ما ركزت عليه أيضا دراسة البحيري ,وآخرون ( )2014أيضا حيث ركزت الدراسة على أن
هناك حاجات نفسية متنوعة تترتب على إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية لدى أولياء األمور
ومن أمثلتها ،حاجات نفسية مرتبطة بقلقهم المستمر تجاه المشكالت الصحية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة
العقلية ،وكذلك هناك حاجات نفسية مرتبطة بمشاعر الخوف التي يعانون منها كنتيجة لتفكيرهم
المستمر في تعرض أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية لإليذاء من المحيطين بهم  ،وأيضا حاجات نفسية
تنشأ نتيجة قلقهم الدائم على الحالة الصحية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية .
ومن الحاجات الخاصة بأسر ذوي اإلعاقة العقلية كذلك الحاجات المادية كتوفير دخل مادى
لمساعدة األسر على توفير الرعاية الطبية ألبنائهم ،والحاجات التعليمية مثل حاجة األسر لتوفر
معلومات عن إعاقة االبن وكيفية التعامل معها ،و الحاجات االجتماعية والحاجة للدعم من المجتمع
كأفراد ومؤسسات ،ويجب تلبية تلك الحاجات بالنسبة إلى األسر حيث يترتب على عدم إشباعها تولد
العديد من المشكالت النفسية  ،ومن الجدير بالذكر أن دراسة عبد الغني ( )2010أشارت إلى وجود
عالقة عكسية ما بين الحاجات الخاصة بأولياء األمور ،وما بين الضغوط التي يعانون منها فكلما
عانت األسر من قلة أو انعدام الدعم المجتمعي زادت ضغوطها ومعاناتها مع االبن ذي اإلعاقة
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(الصمادي2008,؛دوكم2007,؛عبدالغني2010,؛عبدالمعطي

وأبوقله2011,؛

علي2014,؛هوساوي و الحازمي.)2012 ,
تعتبر الرعاية الطبية ضرورية جدا بالنسبة إلى ذوي اإلعاقة العقلية ،ولذلك هناك حاجات
طبية بالنسبة إلى أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،حيث يحتاجون إلى أطباء متخصصين في هذا
المجال وتوفير المتابعة الطبية المستمرة باإلضافة إلى توفير األدوية بتكلفة مادية مناسبة ،يضاف
إلى ذلك توفير التأمين الصحي لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية منذ الصغر .من أهم الحاجات التي يجب
توفرها ألسر ذوي اإلعاقة العقلية الحاجات التربوية ،التي تتمثل في توفير المتخصصين المسؤولين
عن تعليم وتأهيل األبناء كذلك توفير المدارس والمراكز المجهزة والمناسبة لذوي اإلعاقة العقلية،
وتوفير المناهج التعليمية الخاصة بذوي اإلعاقة العقلية (هبد.)2014,
تزداد االحتياجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لدى األمهات خاصة بسبب
طبيعة الدور الذى تقوم به األم من حيث الرعاية واالهتمام باألبناء  ،وتشير الدراسات إلى أن أمهات
ذوي اإلعاقة العقلية يعانين من ارتفاع مستوى القلق على أبنائهن وخاصة مع تقدم العمر حيث يزداد
قلقهم من ضعف قدرتهم على رعاية أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية ومن هذا المنطلق تشير الدراسات
إلى أهمية تزويد األمهات بالمعلومات التي يحتاجونها ،والخاصة بأبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية
كمعلومات عن اإلعاقة العقلية وكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة العقلية في مراحلهم العمرية المختلفة،
وكذلك عمل البرامج التي تناسب احتياجاتهن وتعمل على توعيتهن تجاه التعامل األمثل مع إعاقة
ابنائهن  ،يضاف إلى ذلك توفير الدعم المادي لألمهات اللواتي هن بحاجة له  ،ومن أهم مصادر
مساعدة أمهات ذوي اإلعاقة العقلية مساعدته بالتواصل مع الجمعيات المهتمة بذوي اإلعاقة العقلية
(منصور.)2006,
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ثانياا :الدراسات السابقة التى تناولت الحاجات المختلفة والمشكالت النفسية ألولياء أمور
الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
تتطلب تنشئة األطفال من ذوي اإلعاقة العقلية مجهودا إضافيا من األهل وذلك بسبب حاجتهم
إلى الرعاية واالهتمام لوقت أطول من غيرهم من األطفال مما يشكل عبئا نفسيا على أولياء األمور
يؤدي إلى وجود حاجات متنوعة لهم يجب أن يتم إشباعها ،وفي هذا السياق هدفت دراسة البحيري
وآخرون ( )2014إلى التعرف على الحاجات النفسية اإلرشادية لدى أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية ،وكانت نتائج الدراسة أن هناك حاجات نفسية إرشادية متنوعة لدى أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية ،ومن أمثلتها الحاجة إلى التعامل بموضوعية تجاه الشعور بالقلق على مستقبل الطفل  ،ثم
الحاجة إلى التغلب على الخوف المستمر من تعرض الطفل لإليذاء من اآلخرين ،الحاجة إلى اإلرشاد
حول شعور القلق تجاه مشكالت الطفل الصحية ،الحاجة إلى التعبير عن المشاعر الخاصة بإعاقة
الطفل ،وأخيرا الحاجة إلى إرشاد حول كيفية التعامل مع اإلحساس الدائم بالتعب واإلرهاق نتيجة
رعاية الطفل ذي اإلعاقة العقلية.
كما أشارت دراسة كاسيدو ) (Caicedo,2014إلى الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية وأهمية إشباعها ،حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على حاجات أولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية وأثر إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية على األسرة  ،وبحسب نتائج الدراسة كانت
هناك حاجات خاصة بأولياء األمور ،ومنها العديد من الحاجات النفسية التي ترتبط بمساعدة األسر
وتخفيف الضغوط التي يعانون منها نتيجة رعاية أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية والتفكير في
مستقبلهم.ومنها الحاجات التعليمية والتي ترتبط بحاجة األسر إلى معرفة طبيعة إعاقة االبن أو االبنة
من ذوي اإلعاقة العقلية  ،وحاجات طبية تتمثل في حاجتهم لمعرفة كيفية متابعة الوضع الصحي
ألبنائهم ذوي اإلعاقة  ،وحاجات اجتماعية مرتبطة بحاجة األسر للدعم من المحيطين وحاجتهم لدعم
المؤسسات المجتمعية الخاصة برعاية ذوي اإلعاقة العقلية.
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وفىىى نىىفىىس السىىىىىىىىىيىىىىاق سىىىىىىىىىعىىىىت دراسىىىىىىىىىىىة لىىي ىويىىىىان وكىىونىىيىىىىل وجىىتىىنىىج وكىىىىانىىىىت
وكينىىىدنج ) (Liewellyn,Connell,Gething,Cant&Kending,2010إلى التعرف على
مسىىىتوى الصىىىحة النفسىىىية لدى مجموعة من أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وعلى إسىىىتراتيجيات
التعامل مع ذوي اإلعاقة العقلية لمجموعة من أولياء األمور كبار السىىىىىن ،وكانت من ضىىىىىمن نتائج
الدراسىىىة أن مسىىىتوى الصىىىحة النفسىىىية لدى أولياء األمور صىىىغار السىىىن الذين لديهم أبناء من ذوي
اإلعاقة العقلية منخفض مقارنة بأولياء األمور من كبار السىىىىىن  ،وأشىىىىىارت نتائج الدراسىىىىىة إلى أن
مسىىتوى الصىىحة النفسىىية لدى أولياء األمور كان في ارتفاع مع وجود شىىريك  ،ودعم من األصىىدقاء
والجيران .وأشىىارت نتائج الدراسىىة إلى وجود أزمات نفسىىية لدى أولياء األمور نتيجة رعاية أبنائهم
من ذوي اإلعاقة العقلية  ،وخاصة في ظل عدم وجود مساعدة خارجية متخصصة.
وركزت دراسة جيلفر وويتلى ) (Gallagher&Whiteley,2012على دراسة أثر
الدعم المجتمعي ،والتحديات السلوكية لألبناء من ذوي اإلعاقة العقلية على مستوى الضغوط النفسية
والصحة البدنية ألولياء أمورهم  ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
يعانون من تدن في مستوى صحتهم البدنية  ،ومن ضمن نتائج الدراسة ارتفاع مستويات الضغوط
النفسية التي يتعرض لها أولياء األمور نتيجة للتحديات السلوكية التي يعاني منها أبناؤهم من ذوي
اإلعاقة العقلية ،وهو ما أشارت إليه دراسات أخرى كدراسة كليك وجينكدوجان وباج و آريكان
) )Kilic,Gencdogan,Bag&Arican,2013من أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية يعانون
من العديد من المشكالت من بينها المشكالت النفسية  ،كالمعاناة من الضغوط واالكتئاب  ،كذلك من
بين نتائج الدراسة أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لديهم العديد من المشكالت الصحية،
واالقتصادية ،ولديهم مخاوف بشأن مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية.
ولم تختلف نتىىائج دراسىىىىىىىىة يىىانج وبىىايم وشىىىىىىىي ) (Yang,Byme&Chiu,2016عن
الدراسىىىات السىىىابق ذكرها حيث هدفت إلى التعرف على تجارب اآلباء واألمهات في رعاية أبنائهم
من ذوي اإلعاقة العقلية  ،وبحسىىىب نتائج الدراسىىىة وجد الباحثون أن تلك التجارب الخاصىىىة بأولياء
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األمور تدور حول بعض التحديات والمخاوف التي يعانون منها كنتيجة لرعايتهم ألبنائهم من ذوي
اإلعىىاقىىة العقليىىة كمثىىال :أن رعىىايىىة األبنىىاء من ذوي اإلعىىاقىىة العقليىىة تفرض عليهم العىىديىىد من
المسؤوليات الخاصة برعاية األبناء وبخاصة في مجال الرعاية الذاتية لألبناء وتقديمها بشكل يومي
وقد أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن اآلباء لديهم العديد من المخاوف الخاصة بمستقبل أبنائهم ،
باإلضىىىىىىىافة إلى انخفاض مسىىىىىىىتوى جودة الحياة لديهم .وبالمقارنة بين أمهات ذوي اإلعاقة العقلية
وغيرهم من األمهىىىىات ألطفىىىىال غير معىىىىاقين تبين من خالل نتىىىىائج دراسىىىىىىىىىىىة أ ميرسىىىىىىىون
) (Emerson,2003أن هناك فرقا بين أمهات ذوي اإلعاقة العقلية وغيرهم من أمهات األطفال
غير المعاقين حيث كان المسىىىتوى االقتصىىىادي متأثرا بشىىىدة بشىىىكل سىىىلبي لدى أمهات ذوي اإلعاقة
العقلية  ،العديد من المشىىىاكل النفسىىىية تمت اإلشىىىارة إليها من خالل نتائج الدراسىىىة أيضىىىا كالقلق ،
واالكتئاب  ،والخجل وأشارت النتائج الخاصة بالدراسة بشكل عام إلى تدني مستوى الصحة النفسية
لدى أمهات ذوي اإلعاقة العقلية مقارنة بأمهات األطفال غير المعاقين.
وفي السياق نفسه هدفت دراسة عبد المعطي وأبو قلة ( )2011إلى دراسة حاجات أسر
ذوي اإلعاقة (إعاقة عقلية  ،وإعاقة بدنية ،وإعاقة سمعية) وعالقتها بتقبل الطفل من ذوي اإلعاقة،
أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر حاجات أسر ذوي اإلعاقة إلحاحا هي الحاجة لرعاية أبنائهم غير
ال معاقين بجانب الحاجة لرعاية الطفل من ذوي اإلعاقة ،تليها الحاجة إلى دعم الزوج أو الزوجة ،
ثم الحاجة إلى تأمين مستقبل الطفل من ذوي اإلعاقة ،وتبين من نتائج الدراسة أن أولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية كانت لديهم العديد من الحاجات بشكل يفوق الحاجات الخاصة بأولياء أمور كل من
ذوي اإلعاقات البدنية و السمعية.
كما توصلت نتائج دراسة سين ويوتسيفر) (Sen&Yurtsever,2007إلى أن أولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من العديد من المشكالت النفسية والضغوط التي تترتب على إنجاب
طفل من ذوي اإلعاقة العقلية وبخاصة األمهات ،ومن أهم تلك الضغوط التي تعاني منها األسر
وبحسب نتائج الدراسة يعاني أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية من ضعف التماسك األسري بين
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أفراد األسرة  ،وضغوط متنوعة في العمل والمحيط االجتماعي لألب واألم  ،وأشارت الدراسة إلى
أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تتولد لديهم العديد من الحاجات نتيجة إنجاب طفل من ذوي
اإلعاقة العقلية مثل الحاجة إلى المعلومات عن وضع الطفل وطبيعة إعاقته  ،حاجات مرتبطة
بمساعدة المتخصصين في المجال لتقديم الدعم لألسر  ،الحاجات الطبية من الحاجات التي أشارت
إليها الدراسة أيضا والحاجات المادية ايضا تمت اإلشارة إليها على أنها من ضمن حاجات أسر ذوي
اإلعاقة العقلية التي يجب أن تتم تلبيتها.
يعاني العديد من أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية من أنواع مختلفة من األزمات والضغوط
النفسية وبمستويات عدة وهذه األزمات ،والضغوط النفسية يمكن تجنب حدوثها ألولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية إذا ما تم تحديد حاجاتهم النفسية والعمل على تلبيتها ،وتقديم الدعم النفسي الذي
يحتاجونه ،وفي هذا الصدد يعتبر من المهم توضيح نتائج بعض الدراسات السابقة التي تناولت
الضغوط النفسية التي يعاني منها أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية وألن هناك دراسات سابقة ربطت
بين الحاجات الخاصة بأولياء األمور والضغوط النفسية التي يعانون منها كدراسة عبدالغني ()2010
التي هدفت إلى ترتيب الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وكذلك الضغوط النفسية
التي يعانون منها ،وتحديد أساليب مواجهتها  ،باإلضافة إلى دراسة العالقة بين الحاجات والضغوط
النفسية واألساليب التي يتبعها أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لمواجهتها ،حيث تضمنت عينة
الدراسة مجموعة من أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االحتياجات
المعرفية جاءت في المرتبة األولى بالنسبة إلى أولياء أمور ذوي اإلعاقة  ،تلتها الحاجة إلى الدعم
المادي ،وبعد ذلك الحاجة إلى الدعم المجتمعي  ،وفي المرتبة األخيرة جاءت الحاجة إلى الدعم
االجتماعي ،وبالنسبة إلى ترتيب الضغوط النفسية جاءت الضغوط النفسية الخاصة باألعراض
النفسية والسيكوسوماتية أوال من حيث التأثير على أولياء األمور وفى المرتبة األخيرة جاءت
الضغوط النفسية الخاصة بمشكالت األداء االستقاللي للطفل ،كما تبين من خالل نتائج الدراسة وجود
عالقة بين االحتياجات والضغوط فكلما زادت الحاجة إلى الدعم االجتماعي والمادي أدى ذلك إلى
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زيادة األعراض السيكوسوماتية ،والمشكالت االجتماعية ،وكلما زادت الحاجة إلى الدعم االجتماعي
زادت الممارسات السلبية مع الطفل ذي اإلعاقة العقلية (عبدالغني.)2010 ,
وسعت دراسة كاشف ( )2000إلى التحقق من الضغوط التي يتعرض لها أولياء أمور ذوي
اإلعاقة ( السمعية – البصرية – العقلية ) والربط بين الضغوط النفسية والحاجات المختلفة ألولياء
أمور ذوي اإلعاقة وبخاصة األمهات  ،وكشفت نتائج الدراسة عن أن أهم تلك الضغوط التي تعاني
منها أمهات ذوي اإلعاقة هي ضغوط مرتبطة برعاية الطفل والقلق على مستقبله ،وكذلك ضغوط
مادية ،وربطت الدراسة تلك الضغوط ببعض االحتياجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة مثل
الحاجات المستقبلية والمرتبطة بتأمين مستقبل الطفل وتلتها الحاجات المعرفية ثم الحاجة إلى رعاية
الطفل.
ويتحمىىىىىل أوليىىىىىاء أمىىىىىور ذوي اإلعاقىىىىىة العقليىىىىىة مسىىىىىؤولية كبيىىىىىرة فىىىىىي رعايىىىىىة الطفىىىىىل
ويترتىىىب عليهىىىا تعرضىىىهم لىىىبعض المشىىىكالت النفسىىىية مثىىىل قلقهىىىم الىىىدائم تجىىىاه تعرضىىىه لإليىىىذاء
وأيضىىا القلىىق بخصىىوص مسىىتقبله يشىىكل العديىىد مىىن الضىىغوط النفسىىية التىىي يعىىاني منهىىا أوليىىاء
أمىىىور ذوي اإلعاقىىىة العقليىىىة وهىىىذا مىىىا أظهرتىىىه نتىىىائج دراسىىىة كىىىونكي وكينىىىدى وشىىىانج و جىىىراح
و شىىىىىىىىىكري) )Conkey,Kennedy,Chang,Jarrah,&Shukri,2008التىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىدفت
إلىىىىى دراسىىىىة األثىىىىر النىىىىاتج عىىىىن إنجىىىىاب طفىىىىل مىىىىن ذوي اإلعاقىىىىة العقليىىىىة علىىىىى مجموعىىىىة مىىىىن
األمهىىىات وكانىىىت نتىىىائج الدراسىىىة أن أمهىىىات ذوي اإلعاقىىىة العقليىىىة يعىىىانون مىىىن تىىىدنى مسىىىتوى
الصىىىحة النفسىىىية ،باإلضىىىافة إلىىىى ارتفىىىاع مسىىىتوى الضىىىغوط النفسىىىية الناتجىىىة عىىىن رعايىىىة الطفىىىل
وطبقىىىا للدراسىىىة فىىىإن التحىىىديات السىىىلوكية للطفىىىل كانىىىت مىىىن ضىىىمن العوامىىىل التىىىي أسىىىهمت فىىىي
ارتفىىىاع مسىىىتوى الضىىىغوط النفسىىىية لىىىدى األمهىىىات  ،وبحسىىىب الدراسىىىة فىىىإن هىىىؤالء األمهىىىات لىىىم
يتلقىىىين مسىىىاعدة متخصصىىىة أو تىىىدخالت تسىىىاعدهن علىىىى تخفيىىىف الضىىىغوط التىىىي يعىىىانين منهىىىا
نتيجىىىىة رعايىىىىة طفىىىىىل مىىىىن ذوي اإلعاقىىىىة العقليىىىىىة  ،وأكىىىىدت أيضىىىىا نتىىىىىائج دراسىىىىة آزر وبىىىىىدر
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) )Azar&Badr,2010علىىىىىى نفىىىىىس النتىىىىىائج مىىىىىن أن أوليىىىىىاء أمىىىىىور ذوي اإلعاقىىىىىة العقليىىىىىة
يواجهون العديد من المشكالت النفسية ويتعرضون لتدني مستوى جودة الحياه بشكل علم.
ومن المشكالت النفسية التي يعاني منها أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية مشكلة الخجل
االجتماعي بسبب نظرة المجتمع لذوي اإلعاقة العقلية ،وهو ما أكدت عليه دراسة حسون وجاسم
( )2014حيث شملت عينة الدراسة أمهات ألطفال من ذوي اإلعاقة البصرية  ،الحركية  ،والعقلية،
وأظهرت نتائج الدراسة أن أمهات ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من الخجل االجتماعي بمعدل أعلى
من أمهات ذوي اإلعاقة البصرية والحركية ،وذلك بسبب المواقف الضاغطة التي يتعرضن لها
والتوتر الذى يشعرن به مما يسبب الشعور بالخجل االجتماعي والذى يؤدي إلى انعزالهن عن
المحيطين بهن.
وللتعرف على المشكالت والضغوط النفسية التي يعاني منها أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أجريت دراسة ) Kamis(2007التي هدفت إلى
التعرف على الضغوط الوالدية التي يتعرض لها والدي الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية  ،واهتمت
الدراسة بتحديد أثر خصائص الطفل ،الوضع االجتماعي للوالدين ،والبيئة الخاصة باألسرة على
الضغوط التي يعانى منها الوالدان نتيجة إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية  ،وفيما يخص الوالدين
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الضغوط لدى اآلباء غير العاملين كان أكثر من اآلباء العاملين،
وهي ضغوط متنوعة مرتبطة برعاية االبن ذي اإلعاقة العقلية وغيرها من الضغوط النفسية  ،وفي
دراسة أخرى داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أجراها ) Dukmak(2009لدراسة األثر الناتج
على الوالدين نتيجة إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية ومدى تكيف أولياء األمور وتقبلهم للطفل
من ذوي اإلعاقة العقلية حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية بين مستوى تكيف
أولياء األمور وتعاملهم مع إعاقة الطفل.
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ثالثا :الدراسات السابقة التي تناولت أثر متغ ّيري العمر ،وشدة اإلعاقة على حاجات
أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
اختلفت الدراسات السابقة فيما يخص أثر متغيري العمر وشدة اإلعاقة لذوي اإلعاقة العقلية
على الحاجات الخاصة بأولياء أمورهم سواء كانت الحاجات النفسية أو غيرها من الحاجات األخرى
كالمادية ،والتعليمية ،والطبية  ،حيث أكدت بعض الدراسات على وجود أثر لكال المتغيرين على
الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وعلى الجانب اآلخر أشارت نتائج بعض
الدراسات إلى أن عمر الطالب أو شدة إعاقته العقلية ال يؤثران على الحاجات النفسية أو غيرها من
الحاجات األخرى الخاصة بأولياء األمور ،فدراسة البحيري وآخرون ( )2014هدفت إلى التعرف
على الحاجات النفسية اإلرشادية لدى أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية  ،وإلى التعرف على أثر
متغير العمر ،وشدة اإلعاقة الخاصة باألبناء على الحاجات النفسية اإلرشادية الخاصة بأولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير لمتغيري العمر أو مستوى إعاقة
الطفل ذي اإلعاقة العقلية سواء كانت إعاقته العقلية بسيطة ،أومتوسطة  ،أو شديدة على الحاجات
النفسية الخاصة بأولياء األمور.
ودراسة الحازمي وهوساوي ( )2012ركزت على دراسة الحاجات الخاصة بأولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية وعالقتها ببعض المتغيرات التي تمثلت في العمر الزمني للطفل ودرجة إعاقته
ومتغيرات خاصة بأولياء األمور وهي المستوى التعليمي والمستوى االقتصادي ألولياء األمور،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الحاجات المادية هي األهم بالنسبة إلى أولياء األمور  ،تليها الحاجات
المعرفية  ،والحاجات االجتماعية على التوالي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة
إحصائيا فيما يخص متغير عمر الطفل وأثره على حاجات أولياء األمور  ،فى حين كان متغير شدة
اإلعاقة مؤثرا بالنسبة إلى حاجات أولياء األمور.
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دراسة أخرى أجراها العديد من الباحثين لتحديد اآلثار المترتبة على ميالد طفل من ذوي
اإلعاقة العقلية على أسرته فى مراحله العمرية المختلفة ،وهي دراسة هافمان وبيركم و
ردجرزوهيلر ) (Haveman,Bercum,Rijnders&Heller,2016والتي أشارت نتائجها
إلى أن هناك اختالفا في الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية باختالف المراحل
العمرية التي يمر بها األبناء ،ففي المراحل العمرية المبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية تتمحور
حاجات أولياء أمورهم حول حاجتهم للمعلومات والمعرفة الكاملة بخصوص تشخيص اإلعاقة
والحاجات الطبية للطفل ،وكذلك هم بحاجة في تلك المرحلة إلى المساعدة في التكيف وتقبل إعاقة
الطفل فهم في تلك المرحلة بحاجة إلى مساعدة نفسية  ،وفي تلك المرحلة هم بحاجة لالستفادة من
خبرات األسر السابقة للتغلب على تحديات تلك المرحلة  ،تأتي بعد ذلك الحاجة لمساعدة متخصصة
لتعليم الطفل وهي المرحلة العمرية التالية التي يكون فيها أولياء األمور بحاجة لتوفر الخدمات
الرسمية  ،وتشير نتائج الدراسة أن أولياء األمور في المرحلة التالية يكون الشاغل بالنسبة إليهم هو
أماكن الرعاية الخاصة باألبناء واألماكن التي سيقيمون فيها ،وستشرف على تأهيلهم خاصة في
حالة أولياء أمور األبناء من ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة  ،وفي المراحل العمرية المتقدمة لألبناء
يحتاج أولياء األمور إلى توفر الخدمات الطبية كما في المرحلة العمرية المبكرة ويكون لدى أولياء
األمور مخاوف بشأن تقدم أبنائهم في العمر.
ومن الدراسات التي أكدت على أثر متغير العمر على الحاجات الخاصة بأولياء األمور
دراسة علي ( (2014التي أشارت إلى أن حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية اختلفت باختالف
المراحل العمرية ألبنائهم ففي المراحل العمرية من عمر خمس سنوات تركزت حاجات األسر حول
تعليم أبنائهم ،والبرامج المتاحة داخل المدارس ،أو مراكز التربية الخاصة لتعليمهم ،وفي المرحلة
العمرية األكبر تركزت حاجات األسر حول خدمات التأهيل المهني والخيارات المتاحة أمامهم من
حيث المهن التي يمكن أن يتعلمها أبناؤهم ودراسة الخطيب والحسن ( )2000التي أكدت على أن
حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تنوعت بحسب المراحل العمرية لألبناء من ذوي اإلعاقة
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العقلية  ،وأيضا أكدت نتائج الدراسة على أن الحاجات الخاصة بأولياء األمور كانت أكثر في المراحل
العمرية المبكرة ،وأقل كلما كبر األبناء.
ومن الدراسات التي أشارت إلى أثر متغير شدة اإلعاقة على الحاجات الخاصة بأولياء
األمور دراسة أميرسون ( )Emerson,2003التي أكدت على أن درجة اإلعاقة العقلية تؤثر
على الحاجات المختلفة ألولياء األمور من جوانب مختلفة  ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن أولياء
أمور ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة هم األكثر حاجة للمساعدة والدعم عن غيرهم من أولياء أمور
ذوي اإلعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة  ،باإلضافة إلى دراسة كاسيدو ()Caicedo,2014
التي أكدت على أنه كلما زادت درجة اإلعاقة العقلية لالبن زادت الحاجات المختلفة لوالديه كالحاجات
النفسية والمجتمعية وغيرها ،حيث أشارت الدراسة إلى أن أولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة
هم األكثر حاجه للدعم النفسي والمجتمعي عن غيرهم من أولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية
البسيطة ،أو المتوسطة .ولذلك نرى أن الدراسات السابقة اختلفت فيما بينها حول توضيح أثر متغيري
العمر ،وشدة اإلعاقة العقلية على الحاجات الخاصة بأولياء األمور ما بين إثبات أثر تلك المتغيرات
أو نفيه ،ولذلك ترى الباحثة أن هذا االختالف حول أثر تلك المتغيرات يدعو إلى البحث ،ولذلك
اهتمت الدراسة الحالية بتحديد أثر عمر الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية ،وشدة إعاقته على الحاجات
النفسية الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
التعليق على الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة تبين أن الدراسات السابقة أغفلت موضوع تحديد
الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية حيث تناولت دراسة واحدة الحاجات
اإلرشادية النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية وهي دراسة البحيري ,وآخرون ( )2014وهي
دراسة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أما فيما يخص دولة اإلمارات العربية المتحدة فتعتبر
تلك الدراسة هي الدراسة األولى التي حددت الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية ،وحددت أثر متغيري عمر الطالب ،وشدة إعاقته العقلية على الحاجات النفسية ألولياء األمور
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داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة (على حد علم الباحثة) وذلك لسد الفجوة الناتجة عن قلة
الدراسات العربية التي تناولت تلك المشكلة كما أشرنا سابقا وعدم وجود دراسات داخل دولة
اإلمارات العربية المتحدة تناولت تلك المشكلة تحديدا.
ومن الدراسات األجنبية التي تناولت الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
أيضا دراسة كاسيدو) (Caicedo,2014حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على حاجات أولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية وأثر إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية على األسرة ،وبحسب نتائج
الدراسة كانت هناك حاجات خاصة باألسر ،ومنها الحاجات النفسية التي ترتبط بمساعدة األسر
وتخفيف الضغوط التي يعانون منها نتيجة رعاية أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية والتفكير في
مستقبلهم.ومنها الحاجات التعليمية التي ترتبط بحاجة األسر إلى معرفة طبيعة إعاقة االبن ،أو االبنة
من ذوي اإلعاقة العقلية ،وحاجات طبية تتمثل في متابعة الوضع الصحي ألبنائهم ذوي اإلعاقة،
وحاجات اجتماعية مرتبطة بحاجة األسر للدعم من المحيطين ،وحاجتهم لدعم المؤسسات المجتمعية
الخاصة برعاية ذوي اإلعاقة العقلية.
وبينت الدراسات السابقة العربية واألجنبية أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لديهم العديد
من الحاجات كالحاجات المادية ،واالجتماعية ،والطبية ،والتعليمية (الحازمي وهوساوي,
2012؛دوكم2007,؛على2014,؛هبد2014،؛منصور2006,؛كاشف2000,؛عبدالغني2010,
؛عبد المعطى وأبو قلة2011,؛) ومن الدراسات األجنبية ( )Sen&Yurtsever,2007في حين
أغفلت تلك الدراسات تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية على الرغم من أن
العديد من الدراسات السابقة كدراسة ) زيد ,وآخرون 2010,؛ Emerson,2003
Kamis,2007؛  )Gallagher&whitely,2012ركزوا على أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية يعانون من العديد من الضغوط النفسية وبمستويات مرتفعة ولديهم أيضا مشكالت نفسية
كالخجل ،الخوف والقلق  ،وأمراض نفسية كاالكتئاب وغيرها من األمراض النفسية كنتيجة لرعاية
ابن أو ابنة من ذوي اإلعاقة العقلية  ،وبالرغم من ذلك نجد أن موضوع تحديد الحاجات النفسية
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ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية لم ينل حظه من البحث والدراسة ،ولذلك اهتمت الدراسة الحالية
بتحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
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الفصل الثالث :منهجية الدراسة
المقدمة
يعرض هذا الفصل اإلجراءات التي اتخذتها الباحثة من أجل تحقيق هدف الدراسة وهو
تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية ،وأثر متغيري عمر الطالب
وشدة إعاقته عليها بدولة اإلمارات العربية المتحدة .حيث يتضمن هذا الفصل وصفا للمنهج الذي
اتبعته الباحثة في الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،والعينة ،واإلجراءات التي اعتمدت عليها الباحثة
للتطبيق البحثي ،واألدوات التي استخدمتها الباحثة لجمع البيانات ،وطرق حساب الصدق والثبات
لألدوات المستخدمة في الدراسة ،والمعالجة اإلحصائية للبيانات.

منهج الدراسة
هدفت هذه الدراسة الحالية إلى تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي
اإلعاقة العقلية  ،وتحديد أثر متغيري عمر الطالب وشدة إعاقته عليها بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
ولذلك استخدمت الباحثة المنهج الكمي وذلك لمالءمته ألهداف الدراسة  ،حيث يتميز المنهج الكمي
بأنه يبحث عن الحقائق واألسباب بشكل موسع  ،ويمكن الباحث من دراسة العالقة بين المتغيرات
وبالتالي يمكن من خالله تفسير عالقات السبب والنتيجة بين المتغيرات المختلفة  ،مما يسهل على
الباحثين التوصل إلى تنبؤات دقيقة فيما يخص الظواهر موضع الدراسة (ريان.)2003,

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة باإلمارات السبع ( أبوظبي -دبى – الشارقة – الفجيرة – رأس الخيمة –
عجمان – أم القيوين ) والمسجلين بالمراكز الحكومية والمؤسسات األهلية التابعة لوزارة تنمية
المجتمع .
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عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من  690ولي أمر لطالب من ذوي اإلعاقة العقلية (العينة جمعت بين
اآلباء واألمهات) على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة في إمارات الدولة السبع (أبو ظبي-
دبي – الشارقة – الفجيرة – رأس الخيمة – عجمان – أم القيوين) وتم تطبيق أداة الدراسة على
جميع أفراد مجتمع الدراسة خالل ثالثة أشهر ،وبعد التطبيق تم الحصول على  690اسبانة صالحة
للتحليل اإلحصائي بعد استبعاد كافة االستبانات غير المكتملة والجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد
العينة على إمارات الدولة السبع انظر الجدول رقم (.)1
جدول  :1توزيع أفراد العينة بإمارات الدولة السبع

مكان اإلقامة

عدد األفراد

النسبة

اإلمارة
الشارقة

288

41.7

دبي

51

7.4

عجمان

74

10.7

أبوظبي

134

19.4

رأس الخيمة

60

8.7

أم القيوين

11

1.6

الفجيرة

70

10.1

اإلجمالي

688

99.7

غير مكتمل

2

.3

العدد الكلي

690

100.0
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يالحظ من الجدول رقم ( )1أن إمارة الشارقة جاءت في الترتيب األول من حيث توزيع
أفراد العينة فكانت النسبة األكبر لتوزيع أفراد العينة بإمارة الشارقة ،وذلك بسبب الكثافة السكانية
األعلى في إمارة الشارقة وإمكانية وصول الباحثة لمراكز التربية الخاصة بإمارة الشارقة بشكل
أسهل مقارنة بباقي اإلمارات  ،في الوقت نفسه حصلت إمارة أم القيوين على أقل نسبة لتوزيع العينة
وذلك بسبب عدم توفر مراكز تربية خاصة لذوي اإلعاقة العقلية بإمارة أم القيوين (بحسب وزارة
تنمية المجتمع) ،وتوصلت الباحثة إلى بعض أفراد العينة المقيمين في إمارة أم القيوين من خالل
تسجيل أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية بمركز عجمان للرعاية والتأهيل.

خصائص أفراد العينة
شملت العينة آباء وأمهات ذوي اإلعاقة العقلية على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة
من المواطنين ومقيمي الدولة والجدول رقم ( )2يوضح نسبة مواطني ،ومقيمي دولة اإلمارات
العربية المتحدة المشاركين في الدراسة من اآلباء واألمهات انظر الجدول رقم (.)2
جدول  :2جنسية أفراد العينة والجنس ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية المشاركين بالدراسة
العدد والنسبة

العدد
النسبة

جنس ولى األمر

الجنسية
مواطن

مقيم

ذكر

أنثى

459

229

342

345

66.5

33.2

49.6

50.0

نالحظ من الجدول رقم ( )2أن نسبة  66.5من المشاركين بالعينة هم من مواطني دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك بسبب أن الباحثة طبقت الدراسة بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع
وبالتالي غالبية أفراد العينة هم أولياء أمور لطالب مسجلين بمراكز وزارة تنمية المجتمع وطالبها
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من مواطني الدولة ،وفيما يخص نسبة المشاركين من اآلباء واألمهات في الدراسة نجد أن النسبة
تقريبا متساوية بين أعداد الذكور واإلناث المشاركين في الدراسة.
بالنسبة إلى المستويات التعليمية فتنوعت ما بين الحاصلين على الثانوية والدبلوم وحاملي
البكالوريوس والشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه والفئات العمرية الخاصة بأولياء األمور فكانت
من عمر  30سنة إلى الفئة العمرية أكثر من  50سنة انظر الجدول رقم (.)3
جدول  :3الفئات العمرية والمستويات التعلمية ألفراد العينة
المستوي التعليمي

العمر

العدد
والنسبة
أقل من
30

40 – 30

50 -40

العدد

32

285

224

142

النسبة

4.6

41.3

32.5

20.6

فوق

بكالوريوس

ماجستير
أو
دكتوراه

أمي

ثانوية

دبلوم

79

304

105

152

33

11.4

44.1

15.2

22.0

4.8
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كما نالحظ من الجدول رقم ( )3فإن النسبة األكبر من الفئات العمرية ألولياء األمور هي
من عمر  50 – 40سنة واألقل من حيث النسبة المؤية هي الفئة العمرية أقل من  30سنة ،فيما
يخص المستويات التعليمية تنوعت ما بين الحاصلين على الثانوية والدبلوم وتقاربت النسبة المؤية
للحاصلين على البكالوريوس مع حاملي الدبلوم.
وبالنسبة لخصائص الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية انظر الجدول رقم ( )4كان هناك تنوع
ما بين ذكور وإناث بفئات عمرية مختلفة من عمر أقل من  4سنوات إلى عمر فوق السابعة عشر
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وأيضا تنوعت مستويات اإلعاقة العقلية بين الطالب ما بين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ،المتوسطة،
والشديدة والجدول رقم ( )4يوضح خصائص الطالب.
جدول  :4خصائص الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
العمر
العدد
والنسبة

درجة اإلعاقة العقلية
بسيطة

متوسطة

شديدة

211

28

287

336

44

30.6

4.1

41.6

48.7

6.4

من 13-9من  17-14أكثر من 17

أقل
من 4

من 8-4

العدد

6

238

205

النسبة

.9

34.5

29.7

كما هو واضح من الجدول رقم ( )4بالنسبة إلى أعمار الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
كانت الغالبية من الفئات العمرية من ( )8-4والفئة العمرية من ( )17 – 14وكانت النسبة األكبر
إلى توزيع الطالب من حيث شدة اإلعاقة كانت للطالب ذوي اإلعاقة المتوسطة.

تصميم أداة الدراسة
بحسب طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها ومنهج الدراسة  ،وجدت الباحثة أن
( االستبانة ) هي األداة المالئمة لتحقيق أهداف الدراسة ،وذلك لصعوبة تحقيق أهداف الدراسة عن
طريق أدوات بحثية أخرى كالمقابالت أو المالحظة المباشرة  ،ولذلك صممت الباحثة أداة الدراسة
الحالية معتمدة على مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بحاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
(الحازمي وهوساوي 2012,؛عبد الغني2010 ,؛عبد المعطي و أبو قله ) 2011,والدراسات التي
تناولت الضغوط النفسية

والمشكالت النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
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)Emerson,2003؛Kamis,2007؛ (Gallagher&whitely,2012ودراسة البحيري
وآخرون ( )2014التي تناولت موضع الحاجات النفسية اإلرشادية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
 ،وتكونت أداة الدراسة (االستبانة) من ثالثة أجزاء:
 الجزء األول :يتضمن الصفحة األولى من االستبانة وفيها توضح الباحثة الهدف منالدراسة والمدة الزمنية المتوقعة لتعبئة االستبانة  ،وتعليمات اإلجابة على االستبانة سواء فيما يخص
المعلومات الديموغرافية أو اإلجابة على الفقرات الخاصة باستبانة الحاجات النفسية  ،ثم توضيح
الباحثة ألفراد العينة بأن المشاركة في تعبئة االستبانة هي عملية تطوعية  ،وتعهد الباحثة بالحفاظ
على سرية المعلومات الواردة في االستبانة مع حث أفراد العينة على عدم اإلفصاح عن أي معلومات
تشير إلى هوياتهم الشخصية عند تعبئة االستبانة (انظر المرفق رقم .)1
 الجزء الثاني :وتناول المعلومات الديموغرافية الخاصة بأفراد العينة وتضمنت (الجزءاألول خاص باألبناء ذوي اإلعاقة العقلية وتضمن معلومات عن العمر-الجنس – درجة اإلعاقة
والجزء الثاني من المعلومات الديموغرافية ،وتضمن معلومات عن أولياء األمور وشملت (العمر -
المستوى التعليمي -الجنس -مكان اإلقامة – جنسية ولى األمر (مواطن أم مقيم في الدولة).
 الجزء الثالث :وتضمن فقرات االستبانة التي تعبر عن الحاجات النفسية ألولياء األمورحيث احتوى الجزء الثالث من االستبانة على  22فقرة وتم تصميم االستجابات على فقرات االستبانة
ما بين (أحتاجها بشدة -أحتاجها إلى حد ما -ال أحتاجها أبدا) واعتمدت الباحثة في هذا الجزء من
االستبانة على تحديد االستجابات لكل فقرة لكي تتم عملية التحليل اإلحصائي للبيانات فقامت الباحثة
بإعطاء درجات لالستجابات على النحو التالي  :ثالث درجات (أحتاجها بشدة)  -درجتان (أحتاجها
إلى حد ما) – ودرجة واحدة (ال أحتاجها أبدا) فكلما زادت حاجة ولي األمر لفقرة معينة من فقرات
استبانة الحاجات النفسية زادت الدرجة ،فالدرجة ( )3هي الدرجة التي تعبر عن االحتياج الشديد
والدرجة ( )1تعبر عن عدم االحتياج.
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 الجزء الرابع :وهو عبارة عن سؤال مفتوح في نهاية االستبانة ،وهو سؤال تم طرحهعلى أولياء األمور ،وذلك لتوضيح ما إذا كانت هناك حاجات نفسية إضافية أخرى غير التي تم
ذكرها في فقرات االستبانة وذلك للتأكد من حصر جميع الحاجات النفسية اإلضافية الخاصة بأولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وتم حصر جميع الحاجات اإلضافية التي ذكرها بعض أفراد العينة وتبين
أنها حاجات غير نفسية وسوف يتم تناولها بالتفصيل في الفصل الخاص بنتائج الدراسة (انظر المرفق
رقم .)2

حساب الصدق والثبات ألداه الدراسة
اول :التحقق من صدق الستبانة
للتحقق من صدق االستبانة اعتمدت الباحثة على (صدق المحتوى) حيث قامت الباحثة
بعرض االستبانة على مجموعة من المتخصصين في مجال التربية الخاصة ،وهم مجموعة من
أساتذة التربية الخاصة وبناء على آراء المحكمين قامت الباحثة بالتعديل في االستبانة بحذف بعض
الفقرات حيث كانت فقرات االستبانة قبل تحكيمها  44فقرة ،وعدلت بعض الفقرات بإضافة أو حذف
بعض الكلمات إلى أن تم اعتمادها في صورتها النهائية متضمنة  22فقرة خاصة بالحاجات النفسية
ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية( ،انظر المرفق رقم .)2
ثانياا :التح ّقق من ثبات الستبانة
للتحقق من ثبات االستبانة استخدمت الباحثة حساب الثبات بطريقتين  :األولى هي طريقة
إعادة االختبار فطبقت الباحثة االستبانة على مجموعه من أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية وبعد مرور عشرة أيام طبقت الباحثة االستبانة مرة أخرى وتم حساب معامل االرتباط بين
التطبيقين األول والثاني  ،وبحساب معامل االرتباط أشارت نتائج اختبار بيرسون أن هناك عالقة
قوية ذات داللة إحصائية بين استجابات المشاركين في التطبيقين األول والثاني حيث إن معامل
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االرتباط  r =0.792عند مستوى داللة =  0.006أقل من< )0.05) pوتعتبر هذه الدرجة مناسبة
لتحقيق ثبات االستبانة.
والطريقة الثانية هي بحساب (معامل ألفا) على العينة األولية حيث كانت الدرجة ().873
وبالتالي تفيد درجتي معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني ودرجة ألفا أن االستبانة تتمتع
بدرجة ثبات مناسبة .وبعد االنتهاء من تطبيق االستبانة على العينة الكلية للدراسة تم حساب (معامل
ألفا) للتحقق من الثبات العام لالستبانة (انظر الجدول رقم .)5
جدول  :5درجة معامل (ألفا كرو نباخ)

عدد العناصر

كرونباخ ألفا

22

0.929

كما هو واضح من الجدول رقم ( )5توضح نتائج معامل (ألفا كرونباخ) أن معامل الثبات
العام لالستبانة =  0.929بعد التطبيق على العينة الكلية مما يفيد بأن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات
عالية.

إجراءات الدراسة
أوال :بعد االنتهاء من تصميم أداة الدراسة في صورتها النهائية والتأكد من صدق وثبات
أداة الدراسة حصلت الباحثة على رسالة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة تفيد بأن الباحثة طالبة
ببرنامج ماجستير التربية الخاصة بالجامعة ،وتقوم ببحث عن الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب
من ذوي اإلعاقة العقلية وأثر متغيري عمر الطالب وشدة إعاقته عليها بدولة اإلمارات العربية
المتحدة موجهة إلى الجهات التي طبقت فيها الدراسة.
ثانيا :تواصلت الباحثة عن طريق المكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني مع المراكز
والمؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة العقلية على مستوى الدولة عن طريق المراكز بشكل مباشر أو
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عن طريق التواصل مع وزارة تنمية المجتمع والتنسيق مع المراكز التابعة لها لتطبيق االستبانة بها
(انظر الجدول رقم .)6
جدول  :6المراكز والمؤسسات التي تم تطبيق االستبانة فيها على مستوى الدولة
المركز

اإلمارة

مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين

دبي

مركز رأس الخيمة للرعاية والتأهيل

رأس الخيمة

مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين

عجمان

مركز الفجيرة لرعاية المعاقين

الفجيرة

مركز دبا الفجيرة لرعاية المعاقين

الفجيرة

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية (فرع اليرموك -فرع
الرملة – فرع الزيد -فرع كلباء -فرع خورفكان)

الشارقة

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات
الخاصة

أبوظبي

ثالثا :تواصلت الباحثة مع المسؤولين بوزارة تنمية المجتمع ،وذلك لتطبيق البحث في مراكز
التربية الخاصة التابعة لوزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة والبالغ عددها خمس مراكز في
خمس إمارات من إمارات الدولة وهم (مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين -مركز رأس الخيمة
للرعاية والتأهيل -مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين -مركز الفجيرة لرعاية المعاقين-مركز دبا
الفجيرة لرعاية المعاقين) لتطبيق االستبانة على أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
رابعا:بعد أن تم الرد على الباحثة هاتفيا بالموافقة على تطبيق االستبانة في المراكز التابعة
لوزارة تنمية المجتمع  ،طلب المسؤولون من الباحثة إرسال رسالة تطبيق البحث التي تفيد بأن
الباحثة هي طالبة مسجلة ببرنامج ماجستير التربية الخاصة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة وأرفقت
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الباحثة نسخة من االستبانة بناء على طلب المسؤولين بوزارة تنمية المجتمع ،وبدأ التطبيق الفعلي
لالستبانة في المراكز الخمس التابعة لوزارة تنمية المجتمع السابق ذكرها (انظر الجدول رقم ،)6
هناك مراكز طلبت نسخ مطبوعة من االستبانة بسبب زيادة أعداد طالبهم كمركز عجمان للرعاية
والتأهيل وسلمتهم الباحثة عدد ( )50نسخة مطبوعة وتسلمت منهم الباحثة النسخ بعد تعبئتها بالمركز.
خامسا :بالنسبة إلى باقي مراكز وزارة تنمية المجتمع وهم (مركز الفجيرة لرعاية المعاقين
مركز دبا الفجيرة لرعاية المعاقين -مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين -مركز رأس الخيمة للرعايةوالتأهيل) فلم تسلمهم الباحثة نسخ مطبوعة من االستبانة ،بل تمت طباعة النسخ بكل مركز بحسب
أعداد الطالب ذوي اإلعاقة العقلية المسجلين لديهم وتوزيع النسخ وإرسالها للباحثة بعد ذلك من خالل
وزارة تنمية المجتمع بنقليات الوزارة .من خالل تطبيق االستبانة على مراكز وزارة تنمية المجتمع
تم التطبيق في إمارات (دبي -عجمان -الفجيرة -رأس الخيمة -أم القيوين) ولتطبيق االستبانة على
باقي إمارات الدولة وهما إمارتا الشارقة وأبو ظبي تواصلت الباحثة مع (مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية -مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة).
سادسا :داخل إمارة الشارقة تواصلت الباحثة بشكل مباشر مع مسؤولي قسم التدريب
والتطوير التابع لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وتم إرسال بريد إلكتروني مرفق به رسالة الجامعة
لتسهيل المهمة البحثية للباحثة ،وتمت الموافقة من قبل المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية،
وتم التعميم على مديري الفروع واألقسام بالموافقة على تطبيق االستبانة في الفروع واألقسام
والتعاون مع الباحثة وتسهيل مهمتها ،وطبقت االستبانة بكافة فروع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
وهي فروع (الرملة  -اليرموك  -الزيد  -كلباء  -خورفكان) على أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة
العقلية حيث سلمت الباحثة نسخا مطبوعة لمديري األقسام والفروع السابق ذكرها ،وتسلمت منهم
النسخ بعد تطبيق االستبانة في الفروع واألقسام التابعة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وهى فروع
(الزيد  -كلباء  -خورفكان) .وفرعا الرملة واليرموك وزعت الباحثة النسخ مطبوعة على معلمي
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ومعلمات الصفوف بحسب أعداد الطالب في كل صف وتسلمت الباحثة النسخ من المعلمين
والمعلمات بعد تعبئتها من أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة العقلية.
سابعا :بخصوص إمارة أبو ظبي تواصلت الباحثة بالبريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية
مع المسؤولين بمؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة بأبوظبي وبعد
الموافقة على التطبيق تم إرسال عدد ( )150نسخة مطبوعة من خالل شركة من شركات التوصيل،
وتم تطبيق البحث بفروع المؤسسة في العين وأبو ظبي على أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية ،وتسلمت الباحثة النسخ بعد تعبئتها من خالل شركة توصيل.
ثامنا :خالل مده تطبيق البحث داخل كل إمارات الدولة ،والتي استمرت ثالثة أشهر تابعت
الباحثة التطبيق بالمراكز والمؤسسات على مستوى الدولة من خالل المكالمات الهاتفية ورسائل
البريد اإللكتروني لمتابعة توزيع االستبانات  ،وكذلك لتسليم النسخ التي تمت تعبئتها  ،حصلت الباحثة
على عدد من االستبانات ،وبعد استبعاد االستبانات غير المكتملة تم الحصول على عدد ()690
استبانة ،و كان إجمالي األعداد التي تم توزيعها على كافة المراكز على مستوى الدولة ( )800نسخة
أي أن نسبة االستجابة لتعبئة االستبانة من أفراد العينة كانت حوالى  %86وتم تحليل االستبانات
إحصائيا ببرنامج . SPSS

األساليب اإلحصائية المستخدمة
لتحقيق هدف الدراسة وهو تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية وأثر متغيري عمر الطالب وشدة إعاقته عليها بدولة اإلمارات العربية المتحدة .تم استخدام
برنامج ) )statistical packages for social sciencesالذى يختصر بالرمز )(SPSS
لمعالجة البيانات إحصائيا ،حيث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach’ Alphaالختبار
ثبات األداة ،ومعامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلدراسة معامل
االرتباط بين إجابات العينة األولية القبلية والبعدية للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،ولدراسة الحاجات
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النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية تم استخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية
و االنحرافات المعيارية  ،أما دراسة أثر عمر الطالب على الحاجات النفسية و دراسة أثر شدة
اإلعاقة على الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون
 ،ولمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية للحاجات النفسية ألولياء األمور تبعا لمتغير شدة اإلعاقة
ومتغير عمر الطالب فقد تم استخدام اختبار التباين األحادي(  )One Way ANOVAو اختبار
(.)Tukey

46

الفصل الرابع :نتائج الدراسة

يهدف الفصل الحالي إلى التعرف على النتائج الخاصة بالدراسة ،حيث يتناول هذا الفصل
اإلجابة على التساؤالت الخاصة بالدراسة كل على حدة ،وعرض النتائج اإلحصائية الخاصة باإلجابة
عن أسئلة الدراسة ،باإلضافة إلى تعقيب على نتائج بعض األسئلة.
هدفت الدراسة الحالية إلى:
 .1تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية.
 .2تحديد أثر عمر الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة بأولياء
األمور.
 .3تحديد أثرشدة إعاقة الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة بأولياء
األمور.
بناء على ما سبق طرحه تناولت الدراسة الحالية التساؤالت التالية:
 .1ماهي الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية؟
 .2هل تختلف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية باختالف عمر
الطالب؟
 .3هل تختلف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية باختالف شده
إعاقة الطالب؟
وفيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحقيق
أهداف الدراسة ولإلجابة عن تساؤالتها:

47

نتائج الدراسة
أولا :السؤال األول ماهي الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (انظر الجدول
رقم  )7لكل فقرة ،وذلك لمعرفة الحاجات النفسية بالنسبة إلى أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية ،وكذلك تم حساب التكرارات (انظر الجدول رقم  )8لمعرفه تكرار كل فقرة من فقرات استبانة
الحاجات النفسية ،وبالتالي معرفة الحاجات النفسية من حيث األهمية ودرجة االحتياج بالنسبة إلى
أولياء األمور.
أولا :حساب استجابات أولياء األمور على استبانة الحاجات النفسية من خالل حساب المتوسط
الحسابي
يوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية للفقرات الخاصة باستبانة الحاجات النفسية
ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية مرتبا تنازليا بحسب أعلى تقدير للمتوسط الحسابي ،
وإحصائيا بما أن استجابات أفراد العينة موزعة ما بين ثالث استجابات وهي ( أحتاجها بشدة –
أحتاجها إلى حد ما -ال أحتاجها أبدا) عند إجابة الفقرة بأحتاجها بشدة تعطى الدرجة ( ، ) 3وأحتاجها
إلى حد ما عند اإلجابة بها تأخذ الفقرة الدرجة (  ) 2عند اإلجابة بها  ،والفقرة التي يتم اإلجابة
عليها بال أحتاجها أبدا تعطى الدرجة (  ) 1ولذلك فالعبارات ذات المتوسط من  1إلى  1.67تقع
تدل على وقوع متوسط االحتياجات في مدى ال أحتاجها ( عدم االحتياج )  ،العبارات ذات المتوسط
من  1.68إلى  2.33تدل على وقوع العبارات ضمن مدى أحتاجها إلى حد ما ( احتياج متوسط )،
العبارات ذات المتوسط من  2.34إلى  3تقع في مدى أحتاجها بشدة ( احتياج شديد) وفيما يلي
توضيح للمتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات استبانة الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب
من ذوي اإلعاقة العقلية.
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جدول  :7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء أمور الطالب ذوي
اإلعاقة العقلية على فقرات استبانة الحاجات النفسية

رقم
الفقرة
14
18
2
8
11
19
6
21
17
13
16
3

الحاجات النفسية
أحتاج إلى الشعور باالطمئنان تجاه
مستقبل ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى معرفة المستقبل المهني
البني ذي اإلعاقة العقلية
أحتاج إلى التعامل مع مشكالت ابني
ذي اإلعاقة العقلية السلوكية بشكل
صحيح.
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع
مشاعر الخوف تجاه تعرض ابني
ذي اإلعاقة العقلية لإليذاء.
أحتاج إلى تخفيف قلقي حول كيفية
التعامل مع فترة المراهقة البني ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور
آخرين لالستفادة من تجاربهم مع
أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التخلص من شعوري
بالقلق تجاه حاجة ابني ذي اإلعاقة
العقلية للرعاية المستمرة.
أحتاج إلى مواجهة مشكالت ابني ذي
اإلعاقة العقلية وعدم الهروب منها.
أحتاج إلى التخلص من التوتر الذي
يحدث لي نتيجة تفكيري في عدم
استقاللية ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى الترفيه عن نفسي للقيام
بمسؤوليتي لرعاية ابني ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج إلى التوقف عن لوم نفسي عند
حدوث أي مشكلة البني ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج إلى التخلص من شعوري
بالغضب تجاه طفلي ذي اإلعاقة
العقلية.

عدد االجابات
الموجودة

المتوسط
الحسابي

683

2.4817

685
684

687

681

683

690

688
683

681

686

686

2.4467
2.3728

2.1092

1.9927

1.9868

1.9681

1.8953
1.7775

1.7621

1.6210

1.5423

االنحراف
المعياري
.72505
.73080
.72996

.74310

.77171

.73744

.77074

.81334
.72064

.74504

.69140

.71509
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5
22
20
12
4
15
9
10
1
7

أحتاج إلى التغلب على نوبات
االكتئاب التي تنتابني عند التفكير في
ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التخلص من خوفي من
اإلنجاب مرة أخرى حتى ال أنجب
طفال ذي إعاقة عقلية.
أحتاج التخلص من نوبات البكاء
الشديدة التي تنتابني عند التفكير في
إعاقة ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التخلص من االرتباك
الذي أتعرض له عندما أشرح إعاقة
ابني العقلية لآلخرين.
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع
مشاعر الخجل بسبب ابني ذي
اإلعاقة العقلية
أحتاج إلى التخلص من رغبتي في
العزلة عن اآلخرين.
أحتاج للتخلص من شعوري بالحزن
بسبب إنجابي طفل من ذوي اإلعاقة
أحتاج إلى التغلب على شعوري
بالنقص تجاه إنجاب طفال من ذوي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التخلص من شعوري
بالذنب تجاه إنجابي طفال من ذوي
اإلعاقة العقلية.
احتاج إلى التخلص من إحساسي بأن
الطفل ذي اإلعاقة العقلية هو عقاب
من هللا.

685

687

684

687

681

686
687
681

684

682

1.4599

1.3755

1.3713

1.3348

1.2849

1.2755
1.2664
1.2320

1.2222

1.1261

.67770

.67343

.64900

.60729

.56974

.58812
.57430
.54414

.53872

.42526

يتضح من الجدول السابق رقم ( )6أن هناك ثالث فقرات حصلت على أعلى متوسطات
حسابية ففي المرتبة األولى جاءت الفقرة رقم  14التي تنص على " أحتاج إلى الشعور باالطمئنان
تجاه مستقبل ابني ذي اإلعاقة العقلية" حيث حصلت تلك الفقرة على أعلى متوسط حسابي وقيمته
( ،)2.4817تليها الفقرة رقم  18،والتي تنص على " أحتاج إلى معرفه المستقبل المهني البني ذي
اإلعاقة العقلية " بمتوسط حسابي قيمته ( ،)2.4467ثم الفقرة رقم  2التي تنص على " أحتاج إلى
التعامل مع مشكالت ابنى ذي اإلعاقة العقلية بشكل صحيح " بمتوسط حسابي قيمته ( )2.3728
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وبالتالي تصبح الفقرات رقم ( )2 ,18 ,14هي الفقرات التي حصلت على أعلى متوسطات حسابية
مما يشير إلى أنها تأتي في الترتيب األول ،وتعبر عن احتياج شديد كحاجات نفسية ألولياء أمور
الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية .
احتلت الفقرات رقم ( )13 , 17 , 21 , 6, 19 , 11 , 8من حيث ترتيب المتوسطات
الحسابية المرتبة الثانية من حيث ترتيب الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وبالتالي
هي تعبر عن احتياج متوسط بالنسبة إلى الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية حيث حصلت الفقرة رقم  8التي تنص على " أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر
الخوف تجاه تعرض ابني ذي اإلعاقة العقلية لإليذاء " على متوسط حسابي قيمته ( ،)2.1092تلتها
الفقرة رقم  11التي تنص على " أحتاج إلى تخفيف قلقي حول كيفية التعامل مع فترة المراهقة البني
ذي اإلعاقة العقلية " بمتوسط حسابي قيمته ( )1.9927ثم الفقرة رقم  19التي تنص على " أحتاج
إلى لقاءات مع أولياء أمور آخرين لالستفادة من تجاربهم مع أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية " حيث
حصلت على متوسط حسابي قيمته (.)1.9868
وفي الترتيب الذي يليها حصلت الفقرة رقم  6على متوسط حسابي قيمته ( )1.9681والتي
تنص على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالقلق تجاه حاجة ابني ذي اإلعاقة العقلية للرعاية
المستمرة " تلتها الفقرة رقم  21التي تنص على " أحتاج إلى مواجهة مشكالت ابني ذي اإلعاقة
العقلية وعدم الهروب منها“ .فحصلت تلك الفقرة على متوسط حساب قيمته ( ،)1.8953الفقرة رقم
 17جاءت في المرتبة التالية والتي تنص على " أحتاج إلى التخلص من التوتر الذي يحدث لي نتيجة
تفكيري في عدم استقاللية ابني ذي اإلعاقة العقلية " بمتوسط حسابي قيمته ( )1.7775وفي المرتبة
األخيرة جاءت الفقرة رقم  13والتي تنص على " أحتاج إلى الترفيه عن نفسي للقيام بمسؤوليتي
لرعاية ابني ذي اإلعاقة العقلية " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته (.)1.7621
الفقرات رقم ( )7 , 1 , 10 , 9 , 15 , 4 , 12 , 20 , 22 , 5 , 3 , 16بحسب
المتوسطات الحسابية عبرت عن عدم احتياج بالنسبة إلى أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة،
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العقلية وهم بترتيب المتوسطات الحسابية الفقرة رقم  16التي تنص على " أحتاج إلى التوقف عن
لوم نفسي عند حدوث أي مشكلة البني ذي اإلعاقة العقلية " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته
( )1.6210تلتها الفقرة رقم  3التي تنص على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالغضب تجاه
طفلي ذي اإلعاقة العقلية " فحصلت على متوسط حسابي قيمته ( )1.5423والفقرة رقم  5التي
تنص على " أحتاج إلى التغلب على نوبات االكتئاب التي تنتابني عند التفكير في ابنى ذي اإلعاقة
العقلية " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته (.)1.4599
وجاءت بعدها الفقرة رقم  22التي تنص على " أحتاج إلى التخلص من خوفي من اإلنجاب
مرة أخرى حتى ال أنجب طفال ذي إعاقة عقلية" بمتوسط حسابي قيمته ( )1.3755تلتها الفقرة رقم
 20بمتوسط حسابي قيمته ( )1.3713التي تنص على " أحتاج التخلص من نوبات البكاء الشديدة
التي تنتابني عند التفكير في إعاقة ابنى ذي اإلعاقة العقلية " ،وجاءت بعدها الفقرة رقم  12في
الترتيب التالي ،والتي تنص على " أحتاج إلى التخلص من االرتباك الذى أتعرض له عندما أشرح
إعاقة ابنى العقلية لآلخرين " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته( ،)1.3348ثم الفقرة رقم 4
والتي حصلت على متوسط حسابي قيمته ( )1.2849التي تنص على " أحتاج إلى التعامل
بموضوعية مع مشاعر الخجل بسبب ابنى ذي اإلعاقة العقلية " تلتها الفقرة رقم  15التي تنص على
" أحتاج إلى التخلص من رغبتي في العزلة عن اآلخرين " فحصلت على متوسط حسابي قيمته
(.)1.2755
بعدها جاءت الفقرة رقم  9فحصلت على متوسط حسابي قيمته ( )1.2664التي تنص على
" أحتاج للتخلص من شعوري بالحزن بسبب إنجابي طفال من ذوي اإلعاقة " ثم الفقرة رقم  10التي
تنص على " أحتاج إلى التغلب على شعوري بالنقص تجاه إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية "
وحصلت على متوسط حسابي قيمته ( ،)1.2320ثم الفقرة رقم  1التي تنص على " أحتاج إلى
التخلص من شعوري بالذنب تجاه إنجابي طفال من ذوي اإلعاقة العقلية" بمتوسط حسابي قيمته
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( )1.2222حصلت الفقرة رقم  7على أقل متوسط حسابي قيمته ( )1.1261والتي تنص على "
احتاج إلى التخلص من إحساسي بإن الطفل ذي اإلعاقة العقلية هو عقاب من هللا".
استجابات أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على استبانة الحاجات النفسية منخالل حساب التكرارات لكل فقرة:
تم حساب التكرارات لمعرفة تكرار كل فقرة من فقرات استبانة الحاجات النفسية (انظر
الجدول رقم  )8وبالتالي معرفة ترتيبها من حيث درجة االحتياج بالنسبة إلى أولياء األمور ما بين
احتياج (شديد -متوسط -ضعيف) والجدول التالي يوضح الفقرات مع تكرارات كل فقرة.
جدول  :8تكرارات إجابات أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على استبانة
الحاجات النفسية

تكرار إجابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية

الحاجات النفسية

أحتاجها
بشدة

اإلجمالي

ل توجد
إجابة

اإلجمالي

ل أحتاجها أحتاجها إلى
حد ما
أبدا

أحتاج إلى التخلص من
شعوري بالذنب تجاه
إنجابي طفال من ذوي
اإلعاقة العقلية

572

72

40

684

6

690

أحتاج إلى التعامل مع
مشكالت ابني ذي
اإلعاقة العقلية السلوكية
بشكل صحيح.

102

225

357

684

6

690

أحتاج إلى التخلص من
شعوري بالغضب تجاه
طفلي ذي اإلعاقة
.العقلية

404

192

90

686

4

690
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تكرار إجابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية

الحاجات النفسية

أحتاجها
بشدة

اإلجمالي

ل توجد
إجابة

اإلجمالي

ل أحتاجها أحتاجها إلى
حد ما
أبدا

أحتاج إلى التعامل
بموضوعية مع مشاعر
الخجل بسبب ابني ذي
اإلعاقة العقلية

528

112

41

681

9

690

أحتاج إلى التغلب على
نوبات االكتئاب التي
تنتابني عند التفكير في
.ابني ذي اإلعاقة العقلية

442

171

72

685

5

690

أحتاج إلى التخلص من
شعوري بالقلق تجاه
حاجة ابني ذي اإلعاقة
العقلية للرعاية
.المستمرة

216

280

194

0

0

690

احتاج إلى التخلص من
إحساسي بإن الطفل ذي
اإلعاقة العقلية هو عقاب
.من هللا

620

38

24

682

8

690

أحتاج إلى التعامل
بموضوعية مع مشاعر
الخوف تجاه تعرض
ابني ذي اإلعاقة العقلية
.لإليذاء

156

300

231

687

3

690

أحتاج للتخلص من
شعوري بالحزن بسبب
انجابي طفال من ذوي
اإلعاقة

550

91

46

687

3

690
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تكرار إجابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية

الحاجات النفسية

أحتاجها
بشدة

اإلجمالي

ل توجد
إجابة

اإلجمالي

ل أحتاجها أحتاجها إلى
حد ما
أبدا

أحتاج إلى التغلب على
شعوري بالنقص تجاه
إنجاب طفل من ذوي
.اإلعاقة العقلية

563

78

40

681

9

690

أحتاج إلى تخفيف قلقي
حول كيفية التعامل مع
فترة المراهقة البني ذي
.اإلعاقة العقلية

205

276

200

681

9

690

أحتاج إلى التخلص من
االرتباك الذي أتعرض
له عندما أشرح إعاقة
.ابني العقلية لآلخرين

507

130

50

687

3

690

أحتاج إلى الترفيه عن
نفسي للقيام بمسؤوليتي
لرعاية ابني ذي اإلعاقة
.العقلية

289

265

127

681

9

690

أحتاج إلى الشعور
باالطمئنان تجاه مستقبل
.ابني ذي اإلعاقة العقلية

94

166

423

683

7

690

أحتاج إلى التخلص من
رغبتي في العزلة عن
.اآلخرين

547

89

50

686

4

690

أحتاج إلى التوقف عن
لوم نفسي عند حدوث
أي مشكلة البني ذي
اإلعاقة العقلية

343

260

83

686

4

690
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تكرار إجابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية

الحاجات النفسية

أحتاجها
بشدة

اإلجمالي

ل توجد
إجابة

اإلجمالي

ل أحتاجها أحتاجها إلى
حد ما
أبدا

أحتاج إلى التخلص من
التوتر الذي يحدث لي
نتيجة تفكيري في عدم
استقاللية ابني ذي
اإلعاقة العقلية

270

295

118

683

7

690

احتاج إلى معرفة
المستقبل المهني البني
ذي اإلعاقة العقلية

98

183

404

685

5

690

أحتاج إلى لقاءات مع
أولياء أمور آخرين
لالستفادة من تجاربهم
مع أبنائهم ذوي اإلعاقة
العقلية

190

312

181

683

7

690

أحتاج التخلص من
نوبات البكاء الشديدة
التي تنتابني عند التفكير
في إعاقة ابني ذي
اإلعاقة العقلية

494

126

64

684

6

690

أحتاج إلى مواجهة
مشكالت ابني ذي
اإلعاقة العقلية وعدم
الهروب منها

267

226

195

688

2

690

أحتاج إلى التخلص من
خوفي من اإلنجاب مرة
أخرى حتى ال أنجب
.طفال ذي إعاقة عقلية

504

108

75

687

3

690
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يتضح من الجدول السابق أن فقرات استبانة الحاجات النفسية توزعت ما بين ثالث فئات
من التكرارات:
 الفئة األولى :وهي العبارات ذات التكرارات المرتفعة التي تعبر عن (احتياج شديد) منجانب أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية.
 الفئة الثانية :وهي العبارات ذات التكرارات المتوسطة التي تعبر عن (احتياج متوسط)من جانب أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية.
 الفئة الثالثة :وهي العبارات ذات التكرارات الضعيفة التي تعبر عن (احتياج ضعيف) منجانب أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية.
وفيما يلي توضيح العبارات وترتيبها من حيث األكثر تكرارا واألكثر أهمية بالنسبة إلى
أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية إلى األقل تكرارا واألقل أهمية:
الفقرات رقم  6 ، 11 ، 19 ،8 ، 2 ، 18 ، 14حصلت على أعلى التكرارات حيث نصت
الفقرة رقم  14على " أحتاج إلى الشعور باالطمئنان تجاه مستقبل ابني ذي اإلعاقة العقلية " ،والفقرة
رقم  18على " أحتاج إلى معرفة المستقبل المهني البني ذي اإلعاقة العقلية" نصت الفقرة رقم 2
على " أحتاج إلى التعامل مع مشكالت ابني ذي اإلعاقة العقلية السلوكية بشكل صحيح " وكذلك
الفقرة رقم  8والتي نصت على " أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر الخوف تجاه تعرض
ابنى ذي اإلعاقة العقلية لإليذاء" ،والفقرة رقم  19نصت على " أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور
آخرين لالستفادة من تجاربهم مع أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية " نصت الفقرة رقم  11على " أحتاج
إلى تخفيف قلقي حول كيفية التعامل مع فترة المراهقة البني ذي اإلعاقة العقلية " الفقرة رقم 6
نصت على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالقلق تجاه حاجة ابنى ذي اإلعاقة العقلية للرعاية
المستمرة ".
بحسب التكرارات حصلت الفقرات  13 ،17 ،21على المرتبة الثانية من حيث التكرارات
نصت الفقرة رقم  21على " أحتاج إلى مواجهة مشكالت ابني ذي اإلعاقة العقلية ،وعدم الهروب
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منها " ثم الفقرة رقم  17نصت على " أحتاج إلى التخلص من التوتر الذي يحدث لي نتيجة تفكيري
في عدم استقاللية ابنى ذي اإلعاقة العقلية " ،ثم الفقرة  13التي نصت على " أحتاج إلى الترفيه عن
نفسي للقيام بمسؤوليتي لرعاية ابنى ذي اإلعاقة العقلية “.
من حيث التكرارات جاءت الفقرات 10 ، 9 ، 15 ، 4 ، 12 ، 22 ، 20 ، 5 ، 3 ، 16
 7 ، 1 ،في المرحلة التالية من حيث تكراراتها ،وهي بالترتيب من حيث التكرارات الفقرة رقم 16
نصت على " أحتاج إلى التوقف عن لوم نفسي عند حدوث أي مشكله البني ذي اإلعاقة العقلية" ،ثم
الفقرة رقم  3التي نصت على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالغضب تجاه طفلي ذي اإلعاقة
العقلية " بعدها من حيث التكرار الفقرة رقم  5التي نصت على أحتاج إلى التغلب على نوبات
االكتئاب التي تنتابني عند التفكير في ابنى ذي اإلعاقة العقلية " ،ثم الفقرة رقم  20التي نصت على
" ،أحتاج إلى التخلص من نوبات البكاء الشديدة التي تنتابني عند التفكير في ابني ذي اإلعاقة العقلية
" ثم الفقرة  22التي نصت على " أحتاج إلى التخلص من خوفي من اإلنجاب مرة أخرى حتى ال
أنجب طفال ذي إعاقة عقلية" ،ثم الفقرة رقم  12التي نصت على " أحتاج إلى التخلص من االرتباك
الذي أتعرض له عندما أشرح إعاقة ابني العقلية لآلخرين " تلتها من حيث التكرارات الفقرة رقم 4
التي نصت على " أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر الخجل بسبب ابنى ذي اإلعاقة العقلية
" تلتها الفقرة رقم  15التي نصت على " أحتاج إلى التخلص من رغبتي في العزلة عن اآلخرين "
بعدها الفقرة رقم  9التي نصت على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالحزن بسبب إنجابي طفال
من ذوي اإلعاقة العقلية" تلتها الفقرة رقم  10نصت على " أحتاج إلى التغلب على شعوري بالنقص
تجاه إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية " ،ثم الفقرة  1والتي نصت على " أحتاج إلى التخلص من
شعوري بالذنب تجاه إنجابي طفال من ذوي اإلعاقة العقلية " ،وأخيرا الفقرة رقم  7التي نصت على
" أحتاج إلى التخلص من إحساسي بأن الطفل ذي اإلعاقة العقلية هو عقاب من هللا " حيث حصلت
على أقل تكرار.
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أضافت الباحثة سؤاال مفتوحا في نهاية االستبيان موجه ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية؛
لتوضيح ما إذا كان هناك احتياجات نفسية لم يرد ذكرها في االستبيان وكانت هناك بعض اإلجابات
من أولياء األمور ،والتي تعبر عن احتياجات غير نفسية تم حصرها في الجدول التالي (انظر جدول
رقم .)9
جدول  :9الحاجات اإلضافية باستبانة الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية

رقم
االستبانة

نوع الحاجات

مالحظات

الحاجات

معرفية

االحتياج
غير نفسي.

 .1معرفية
 .2طبية

حاجات
غير نفسية

 .1احتاج توفير الضمان االجتماعي منذ الصغر.
173
.2أحتاج توفير التأمين الصحي منذ الصغر

 .1اجتماعية
 .2طبية

حاجات
غير نفسية

.1 194أحتاج أن يتعلم ابني القراءة والكتابة
.2أحتاج أن يتعلم ابني مهنة.

 .1معرفيه
 .2اجتماعية

حاجات
غير نفسية

معرفية

حاجات
غير نفسية

اجتماعية

حاجات
غير نفسية

أحتاج إلى مكان أستطيع أن آخذ ابني فيه للترفيه
 243بحرية وراحة.

اجتماعية

احتياج
غير نفسي

 283أحتاج إلى تعليم ابني القراءة والكتابة وكيفية
االعتماد على النفس.

معرفية

احتياج
غير نفسي

293

اجتماعية

أحتاج دورات تدريبية لشرائح متعددة من
المجتمع لتوعيتهم بكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة
 142العقلية.
.1أحتاج أن يتعلم ابني القراءة والكتابة.
.2 163أحتاج طبيبا متخصصا في حاالت الدوان
يشرح لي حالة ابني

 230أحتاج إلى معرفة مستوى قدرات ابني العقلية
بشكل موضح وكيف ينظر ابني إلى مجتمعه
والمحيطين به
أحتاج إلى تقليل ساعات العمل لي ولكل أم لديها
 239طفل من ذوي اإلعاقة العقلية حتى أتمكن من
رعاية ابني.
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احتياج
غير نفسي

أن يتم تفريغ األم التي لديها طفل من ذوي
اإلعاقة أو إعفائها في آخر ساعات الدوام
لالهتمام بابنها.
 299أحتاج لكفالة مالية البني دراسيا.

مادية

احتياج
غير نفسي

 306أحتاج إلى حضور دورات ومحاضرات في
اإلعاقة العقلية.

معرفية

 324أحتاج محاضرات لمتابعة الجديد في المجال.

معرفية

احتياج
غير نفسي
احتياج
غير نفسي

أحتاج إلى نشر الوعي بين الناس لكي ال يخافوا
 348من ذوي اإلعاقة.

اجتماعية

احتياج
غير نفسي

أحتاج إلى دمج ابني في المجتمع دون خوف أو
353
خجل من إعاقته.

اجتماعية

احتياج
غير نفسي

طبية

احتياج
غير نفسي

 361أحتاج لطبيب نفسي
أحتاج لتوعية اآلباء وإرشادهم حول مسؤولياتهم
369
تجاه أبنائهم من ذوي اإلعاقة حتى ال تترك كل
المسؤولية على األم.
 .1أحتاج إلى دورات خاصة باألسر لتعزيز الثقة
 419بالنفس.
 .2أحتاج إلى دورات خاصة بإخوة ذوي
اإلعاقة.

معرفية

احتياج
غير نفسي

معرفية

حاجات
غير نفسية

أحتاج مساعدة مادية بسبب الظروف المادية
 438السيئة.

مادية

حاجات
غير نفسية

 449أحتاج إلى دورات لكي أتمكن من رعاية ابني
على أكمل وجه.

معرفية

حاجات
غير نفسية

أحتاج إلى دعم مادي لكي أتمكن من اإلنفاق على
 453ابني المعاق.

مادية

حاجات
غير نفسية

أحتاج إلى تقليل ساعات الدوام لكي أتمكن من
 477رعاية ابني ذي اإلعاقة.
 499أحتاج إلى دورات تثقيفية لمعرفة كيفية التعامل
مع ابني.

اجتماعية

حاجات
غير نفسية

معرفية

حاجات
غير نفسية
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أحتاج إلى توفر عامالت متخصصات فى كيفية
 500التعامل مع األطفال المعاقين لتخفيف أعباء رعاية
الطفل عن األم.

اجتماعية

حاجات
غير نفسية

أحتاج البني ممرضة متخصصة للرعاية.

طبية

حاجات
غير نفسية

أحتاج إلى ممرضة متخصصة تساعدني في
 556االهتمام بابنتي.

طبية

حاجات
غير نفسية

 619أحتاج إلى ممرضة لرعاية ابنتي.

طبية

حاجات
غير نفسية

اجتماعية

احتياجات
غير نفسية
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 623أحتاج إلى مركز لوضع ابني فيه بعد إتمامه سن
الثامنة عشر.

وكما هو موضح بالجدول السابق لم يتم ذكر أي حاجات نفسية إضافية من قبل أولياء أمور
الطالب ذوي اإلعاقة العقلية وجميع ما ذكر هي حاجات غير نفسيه ،وهي تندرج تحت فئات أخرى
من الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية كالحاجات النفسية واالجتماعية والطبية أو
المادية.
تعقيب على نتائج السؤال األول
كما هو واضح من الجداول السابقة الخاصة بالمتوسطات الحسابية والتكرارات لكل فقرة
من فقرات استبانة الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية ،اتضح أن الفقرات
التي حصلت على أعلى متوسطات حسابية هي نفسها الفقرات التي حصلت على تكرارات مرتفعة،
وبالتالي تصبح الحاجات النفسية األكثر احتياجا بالنسبة إلى أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية هي:
 .1أحتاج إلى الشعور باالطمئنان تجاه مستقبل ابني ذي اإلعاقة العقلية.
 .2أحتاج إلى معرفة المستقبل المهني البني ذي اإلعاقة العقلية.
 .3أحتاج إلى التعامل مع مشكالت ابني ذي اإلعاقة العقلية السلوكية بشكل صحيح.
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 .4أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر الخوف تجاه تعرض ابني ذي اإلعاقة العقلية
لإليذاء.
 .5أحتاج إلى تخفيف قلقي حول كيفية التعامل مع فترة المراهقة البني ذي اإلعاقة العقلية.
 .6أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور آخرين لالستفادة من تجاربهم مع أبنائهم ذوي اإلعاقة
العقلية.
 .7أحتاج إلى التخلص من شعوري بالقلق تجاه حاجة ابني ذي اإلعاقة العقلية للرعاية المستمرة.
 .8أحتاج إلى مواجهة مشكالت ابني ذي اإلعاقة العقلية ،وعدم الهروب منها.
 .9أحتاج إلى التخلص من التوتر الذي يحدث لي نتيجة تفكيري في عدم استقاللية ابني ذي
اإلعاقة العقلية.
.10أحتاج إلى الترفيه عن نفسي للقيام بمسؤوليتي لرعاية ابني ذي اإلعاقة العقلية.

نتائج السؤال الثاني
نص السؤال الثاني على :هل تختلف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
ّ
العقلية باختالف عمر الطالب؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار ) (one way ANOVAانظر الجدول رقم
( )10واختبار ) )TUKEYانظر الجدول رقم (.)11
جدول  :10نتائج اختبار ( )one way ANOVAلتحديد أثر عمر الطالب على الحاجات النفسية
ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

906.456

4

متوسط
الداللة
قيمة ف
المربعات
اإلحصائية
2.574 226.614
.037

داخل المجموعات 52392.062

595

88.054

53298.518

599

مصدر التباين
بين المجموعات

المجموع

جدول  :11نتائج إختبار ) )TUKEYلتحديد أثر عمر الطالب على الحاجات النفسية ألولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية
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)(J

))I
متوسط الفروق

الخطأ
المعياري

مستوي
الداللة

من  4إلى  8ومن  9إلى 13
من  14إلى 17
أقل من 4
أكثر من 17
من  4إلى  8ومن  9إلى 13
من  14إلى 17
أقل من 4
أكثر من 17
من  4إلى  8ومن  9إلى 13
من  14إلى 17
أقل من 4
أكثر من 17
من  4إلى  8ومن  9إلى 13
من  14إلى 17
أقل من 4
أكثر من 17

.72316
1.18031
1.26602
*6.26602
-.72316
.45714
.54286
*5.54286
-1.18031
-.45714
.08571
5.08571
-1.26602
-.54286
-.08571
5.00000

.96468
.94517
4.24714
1.98736
.96468
.98441
4.25605
2.00632
.94517
.98441
4.25167
1.99701
4.24714
4.25605
4.25167
4.59706

.945
.723
.998
.015
.945
.990
1.000
.047
.723
.990
1.000
.082
.998
1.000
1.000
.813

الحد األدني
-1.9164
-1.4058
-10.3548
.8283
-3.3627
-2.2364
-11.1024
.0532
-3.7664
-3.1506
-11.5475
-.3784
-12.8869
-12.1881
-11.7190
-7.5783

من  4إلى  8ومن  9إلى 13
من  14إلى 17
أقل من 4
أكثر من 17

*-6.26602
*-5.54286
-5.08571
-5.00000

1.98736
2.00632
1.99701
4.59706

.015
.047
.082
.813

-11.7038
-11.0325
-10.5499
-17.5783

عمر الطالب عمر الطالب

فترة الثقة %95
الحد األعلى
3.3627
3.7664
12.8869
11.7038
1.9164
3.1506
12.1881
11.0325
1.4058
2.2364
11.7190
10.5499
10.3548
11.1024
11.5475
17.5783
-.8283
-.0532
.3784
7.5783

متوسط الفروق دال عند مستوى داللة 0.05
بتطبيق اختبار ( )one way ANOVAيتضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين
مجموعات أولياء األمور تبعا لمتغير عمر الطالب  ،و بتطبيق اختبار ) (Tukeyلتحديد موقع
الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين المجموعات بالضبط تبين أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية
بين احتياجات أولياء األمور للطالب من فئة أكبر من  17عاما وأولياء أمور الطالب في الفئتين من
 4إلى  8و 9إلى  13سنة حيث كانت الفروق لصالح الفئات العمرية األقل عمرا ،أي أن الحاجات
النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية تكون أكثر في المراحل العمرية المبكرة وتقل
تلك الحاجات النفسية كلما كبر االبن ذي اإلعاقة العقلية.
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نتائج السؤال الثالث
نص السؤال الثالث على :هل تختلف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية باختالف شدّ ة إعاقة الطالب؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار )(one way ANOVAانظر الجدول رقم
( )12واختبار ) )TUKEYانظر الجدول رقم ()13

جدول  :12نتائج اختبار) (ANOVAلتحديد أثر شدة إعاقة الطالب على الحاجات النفسية ألولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية
درجات
متوسط
مجموع
مصدر التباين
الداللة
قيمة ف
الحرية
المربعات
المربعات
اإلحصائية
3.205 279.477
.041
2
558.953
بين المجموعات
داخل المجموعات 582 50755.337
87.208
584 51314.291
المجموع

جدول  :13نتائج اختبار) (TUKEYلتحديد أثر شدة إعاقة الطالب على الحاجات النفسية ألولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية
))I

)(J

شدة اإلعاقة شدة اإلعاقة
متوسطة
شديدة

بسيطة

بسيطة متوسطة
شديدة
بسيطة
متوسطة

شديدة

متوسط
الفروق

الخطأ
المعياري

مستوي
الداللة

فترة الثقة %95
الحد األدني

الحد األعلى

-1.07831
*-3.93832
1.07831
-2.86001

.80083
1.62470
.80083
1.60984

.370
.041
.370
.178

-2.9600
-7.7559
-.8034
-6.6427

.8034
-.1207
2.9600
.9227

*3.93832
2.86001

1.62470
1.60984

.041
.178

.1207
-.9227

7.7559
6.6427

متوسط الفروق دال عند مستوى داللة 0.05
بتطبيق اختبار () one way Anovaاتضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين
مجموعات أولياء األمور تبعا لمتغير شدة اإلعاقة ،وبتطبيق اختبار ) (Tukeyلتحديد موقع الفروق
ذات الداللة اإلحصائية بين المجموعات بالضبط تبين أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين
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احتياجات أولياء األمور للطالب من فئة اإلعاقة الشديدة وأولياء أمور الطالب في فئة اإلعاقة البسيطة
حيث كانت الفروق لصالح فئة ذوي اإلعاقة الشديدة أي كلما زادت شدة اإلعاقة العقلية زادت الحاجات
النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
ومن النتائج التي تم التوصل إليها فيما يخص اختالف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب
من ذوي اإلعاقة العقلية من مواطني الدولة أو من مقيمي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أشارت
النتائج إلى أن متوسط الحاجات النفسية لدى المقيمين بالدولة أعلى من متوسط الحاجات النفسية لدى
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة (انظر الجدول رقم .)14
جدول  :14متوسطات الحاجات النفسية لدى مواطني ومقيمي دولة اإلمارات العربية المتحدة من
أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
الجنسية
مواطن
مقيم
Total

المتوسط

قيمة ن

36.0608
37.8095
36.6117

411
189
600

اإلنحراف المعياري

9.59516
8.97844
9.43288
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الفصل الخامس :المناقشة والتوصيات

يتناول الفصل الحالي مناقشة النتائج التي تم تحليلها إحصائيا من خالل أداة الدراسة على
أفراد العينة ،وذلك للتوصل إلى توصيات ومقترحات لبحوث مستقبلية تتم التوصية بها بناء على
النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية.
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،تحديد أثر عمر الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات
النفسية الخاصة بأولياء األمور ،تحديد أثر شدة إعاقة الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات
النفسية الخاصة بأولياء األمور.
تفسير نتائج السؤال األول
فيما يتعلق بالهدف األول للدراسة تبين من خالل التحليل اإلحصائي أن هناك حاجات نفسية
متنوعة ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة وتفاوتت تلك
الحاجات النفسية من حيث درجة احتياجهم النفسي لها فمن الحاجات النفسية التي وضحت استجاباتهم
احتياجهم الشديد لها بعض الحاجات مثل الحاجة إلى الشعور باالطمئنان تجاه مستقبل أبنائهم والحاجة
إلى معرفة المستقبل المهني ألبنائهم ،وكذلك الحاجة إلى التعامل مع أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية بشكل
صحيح فيما يخص مشكالت أبنائهم السلوكية ومن الحاجات النفسية التي عبروا عن احتياجهم الشديد
لها أيضا أنهم يحتاجون لقاءات من أولياء أمور آخرين لالستفادة من تجاربهم ،وحاجتهم للتخلص
من القلق بسبب حاجة أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية للرعاية المستمرة ،وأيضا أشارت النتائج أنهم
بحاجة إلى تخفيف قلقهم تجاه تعاملهم مع أبنائهم في مرحلة المراهقة وكذلك قلقهم بسبب التفكير في
عدم استقاللية أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية .وفيما يخص بعض الحاجات النفسية التي عبر أولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية عن عدم احتياجهم لها فتمثلت في أنهم ال يحتاجون إلى التخلص من مشاعر
الغضب ،أوالحزن ،أواالكتئاب ،أوالخجل ،أوالنقص ،أوالذنب.
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وتتفق نتائج الدراسة الحالية فيما يخص تحديد حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
النفسية مع دراسة البحيري ,وآخرون ( )2014التي أشارت نتائجها إلى أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية لديهم العديد من الحاجات النفسية اإلرشادية مثل حاجتهم إلى اإلرشاد بخصوص التعامل مع
مشاعر القلق والخوف على أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية ،وكذلك حاجتهم لإلرشاد حول كيفية التعامل
مع إحساسهم بالتعب نتيجة رعاية أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية  ،من ضمن الحاجات اإلرشادية التي
أشارت إليها الدراسة أيضا أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية بحاجة إلى إرشاد حول كيفية التعبير
عن مشاعرهم الخاصة بأبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية.
وهو ما أكدت عليه أيضا دراسة يانج و بايم و شى ) (Yang et al.,2016من أن أولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية لديهم العديد من المخاوف المرتبطة بمستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية
ودراسة أميرسون ) (Emerson,2003التي كان من نتائجها أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
يعانون من العديد من المشكالت النفسية المرتبطة برعاية أبنائهم من ذوي اإلعاقة العقلية ،ونفس
النتائج توصل إليها الباحثان عبدالمعطي وأبو قله ( )2011من أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
لديهم حاجات مرتبطة بتأمين مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية ،وكذلك نتائج دراسة ايسين و
سابير) (Sen&Yurtsever,2007التي أكدت أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تتولد لديهم
العديد من الحاجات نتيجة انجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية ،وأنهم بحاجة إلى الدعم المجتمعي
ومساعدة المتخص صين  ،واتفقت أيضا نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كليك و جينكدوجان و باج
وبايهان ) ) kilic et al.,2013من أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من العديد من
المشكالت ،ومن أهمها المشكالت النفسية ،وأن لديهم مخاوف متعددة فيما يخص مستقبل أبنائهم ذوي
اإلعاقة العقلية  ،واتفقت أيضا نتائج الدراسة مع دراسة منصور (  )2006التي أكدت على أهمية
الدعم المجتمعي والدعم النفسي لمساعدة أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية للتغلب على التحديات التي
يوجهونها بسبب إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية .ومن هذا المنطلق تؤكد الباحثة على أهمية
تقديم المساعدة والدعم ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية منذ اللحظة األولى التي يتم تشخيص طفلهم
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على أنه من ذوي اإلعاقة العقلية ويجب أن يكون هذا الدعم النفسي مرافقا لهم في كل المراحل
الحياتية ألبنائهم داخل المؤسسات التعليمية وداخل مؤسسات التربية الخاصة ،وكذلك في منازلهم
لمحاولة تلبية حاجاتهم النفسية.
وتفسر الباحثة النتائج الخاصة بتحديد الحاجات النفسية إلى أن أولياء أمور ذوي اإلعاقة
العقلية يحتاجون أن تلبي بعض الحاجات النفسية التي قد تكون موجودة لدى أولياء أمور الطالب من
ذوي اإلعاقة العقلية دون غيرهم من أولياء أمور ذوي اإلعاقات األخرى ،وذلك بسبب طبيعة ذوي
اإلعاقة العقلية ،حيث كانت من أكثر الحاجات النفسية لدى أولياء األمور هي الحاجات النفسية
المرتبطة بقلقهم على مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية ،وحاجاتهم لالطمئنان على مستقبلهم المهني
وقلقهم على أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية بسبب عدم استقالليتهم ،وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية
حيث يحتاج ذوو اإلعاقة العقلية إلى رعاية مستمرة من أولياء أمورهم بحسب درجة إعاقتهم العقلية
 ،ومن الحاجات النفسية الملحة لدى أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية هي حاجتهم إلى التعامل مع
المشكالت السلوكية ألبنائهم حيث يعاني ذوي اإلعاقة العقلية من بعض المشكالت السلوكية كاالنطواء
في بعض األحيان ،أو العدوانية ،وغيرها من المشكالت السلوكية التي قد تضع أولياء أمورهم في
تحديات كبيرة في بعض األحيان ،وكذلك بعض المشكالت المترتبة على قصور جانب الرعاية الذاتية
لديهم كجانب المظهر العام لهم وغيرها من المشكالت .وبحسب خبرة الباحثة في التعامل مع أولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية تعتبر مرحلة المراهقة من أصعب المراحل العمرية التي يمر بها أولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية مع أبنائهم ،وذلك بسبب التغيرات الجسمية التي تحدث لهم ،والتي تشكل
عبئا من ناحية العناية الذاتية باألبناء وكذلك التغيرات السلوكية في مرحلة المراهقة.
وترى الباحثة أن طبيعة المجتمع اإلماراتي هي طبيعة مختلفة إلى حد ما عن غيره من
المجتمعات ،وكذلك الوازع الديني مرتفع لدى المجتمع اإلماراتي ،ولذلك عبروا عن عدم حاجتهم
للتخلص من الشعور بالحزن،أوالغضب ،أواالكتئاب ،أوالخجل بسبب إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة
العقلية ،وعبروا من خالل استجاباتهم أنهم ال يشعرون بتلك المشاعر حيث يرون أن هذا من قضاء
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هللا وقدره وتعبيرهم عن إحساسهم بالحزن أو الغضب هو اعتراض على قضاء هللا وقدره وظهر
ذلك في بعض التعليقات لدى بعض أفراد العينة حيث كانت هناك تعليقات على تلك الفقرات بأن هذا
من قضاء هللا وقدره ،وال اعتراض على حكمه.
تفسير نتائج السؤال الثاني
فيما يخص تحديد أثر عمر الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة
بأولياء األمور ،تبين أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين احتياجات أولياء األمور للطالب من
فئة أكبر من  17عاما وأولياء أمور الطالب في الفئتين من  4إلى  8و 9إلى  13سنة حيث كانت
الفروق لصالح الفئات العمرية األقل عمرا ،أي أن الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية
في المراحل العمرية المبكرة من حياه أبنائهم تكون أكثر من مراحل عمرهم المتأخرة ،وبالتالي كلما
زاد عمر االبن من ذوي اإلعاقة العقلية قلت الحاجات النفسية ألولياء أموره ،وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة علي ) (2014التي أشارت إلى أن حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية اختلفت
باختالف المراحل العمرية ألبنائهم ،ففي المراحل العمرية من عمر خمس سنوات تركزت حاجات
األسر حول تعليم أبنائهم ،والبرامج المتاحة داخل المدارس أو مراكز التربية الخاصة؛ لتعليمهم وفي
المرحلة العمرية األكبر تركزت حاجات األسر حول خدمات التأهيل المهني والخيارات المتاحة
أمامهم من حيث المهن التي يمكن أن يتعلمها أبناؤهم ودراسة الخطيب والحسن ( )2000التي أكدت
على أن حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تنوعت بحسب المراحل العمرية ،وأيضا أكدت
نتائج الدراسة على أن الحاجات الخاصة بأولياء األمور كانت أكثر في المراحل العمرية المبكرة،
وأقل كلما كبر األبناء ،ودراسة هافمان وبيركم وردجرزو هيلر )(Haveman et al.,2016
التي أكدت على أن حاجات أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية تكون أكثر في المرحلة العمرية المبكرة
ألبنائهم ،وأنهم بحاجة للدعم النفسي والمساندة بشكل أكبر خالل سنوات الطفل األولى.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه من الطبيعي أن تكون الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي
اإلعاقة العقلية أكثر في المراحل العمرية المبكرة ألبنائهم حيث يعانى أولياء األمور في السنوات
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األولى من حياة أبنائهم من عده أمور قد تؤدي إلى تزايد حاجاتهم النفسية مثل مشكالت تقبل الطفل
من ذوي اإلعاقة العقلية ،ومحاولة التكيف مع المحيطين ومع المجتمع بشكل عام  ،وقد يكون أيضا
عدم إلمام أولياء األمور بالجهات التي يمكن أن تساعدهم في رعاية أبنائهم وتعليمهم من ضمن
العوامل التي يتولد عنها حاجات نفسية أكثر ألولياء األمور  ،ومن الجدير بالذكر أن الطفل من ذوي
اإلعاقة العقلية في السن الصغيرة يكون بحاجة للرعاية واالهتمام بشكل أكبر من الوالدين وخاصة
قبل تلقيه خدمات تعليمية أو تأهيلية قد تزيد من قدرته في االعتماد على نفسه واستقالليته ،وتعمل
على تنمية مهاراته مما يؤدى إلى تحمل أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية أعباء أكثر في رعاية الطفل
في السن الصغيرة ،ومن الطبيعي أن تقل الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية كلما
كبر الطفل ،وذلك بسبب تأقلم وتكيف أولياء األمور مع إعاقة االبن من ذوي اإلعاقة العقلية ،وأيضا
بسبب تلقيه الخدمات التعليمية والتأهيلية التي تنمي من قدراته ،وبالتالي يخف عبء الرعاية عن
أولياء األمور إلى حد كبير ،وتقل حاجاتهم النفسية كلما كبر االبن.
تفسير نتائج السؤال الثالث
وفيما يتعلق باختالف الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
باختالف شدة اإلعاقة تبين من نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين احتياجات أولياء
األمور للطالب من فئة اإلعاقة الشديدة ،وأولياء أمور الطالب في فئة اإلعاقة البسيطة حيث كانت
الفروق لصالح فئة ذوي اإلعاقة الشديدة ،أي كلما زادت شدة اإلعاقة العقلية زادت الحاجات النفسية
ألولياء األمور ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أميرسون ( )Emerson,2003التي أكدت على أن
درجة اإلعاقة العقلية تؤثر على الحاجات المختلفة ألولياء األمور من جوانب مختلفة  ،حيث أشارت
نتائج الدراسة إلى أن أولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة أكثر حاجة للمساعدة والدعم مقارنة
بغيرهم من أولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة  ،باإلضافة إلى دراسة كاسيدو
( )Caicedo,2014التي أكدت على أنه كلما زادت درجة اإلعاقة العقلية لالبن زادت الحاجات
المختلفة لوالديه كالحاجات النفسية والمجتمعية وغيرها ،حيث أشارت الدراسة إلى أن آباء ذوي
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اإلعاقات العقلية الشديدة هم األكثر حاجه للدعم النفسي والمجتمعي عن غيرهم من آباء ذوي اإلعاقات
البسيطة أو المتوسطة ،كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة هافمان وبيركم وردجرزو هيلر
)(Haveman et al.,2016التي كان من أهم نتائجها أن درجه اإلعاقة العقلية تؤثر على حاجات
أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية المختلفة ،وأكدت النتائج أنه كلما زادت درجة أو شدة اإلعاقة العقلية
كان اآلباء بحاجة ملحة للمساعدة وتقديم الدعم المختلف من المتخصصين ومن المؤسسات المجتمعية.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بسبب عدم وجود برامج مخصصة لذوي اإلعاقة العقلية الشديدة على
مستوى العديد من مراكز التربية الخاصة حيث يقع االهتمام األكبر على ذوي اإلعاقات البسيطة،
والمتوسطة حيث يتم دمجهم في مدارس التعليم العام ،أو يتم تعليمهم داخل مراكز التربية الخاصة
بمناهج التعليم العام حيث يصلون إلى بعض المراحل الدراسية بحسب قدراتهم  ،وأيضا تقدم لذوي
اإلعاقات البسيطة والمتوسطة خدمات التأهيل المهني التي توفر لهم مهنة ومصدر دخل مادي مما
يخفف األعباء النفسية عن أولياء أمورهم  ،على العكس نجد أن ذوي اإلعاقات الشديدة دمجهم مع
ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة في بعض مراكز التربية الخاصة بدون تقديم برامج متخصصة
لهم تناسب قدراتهم حيث يكون التركيز األكبر على ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة  ،وبحسب
خبرة الباحثة في العمل مع الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية وأولياء أمورهم ترى الباحثة أنه من أهم
الصعوبات التي يعاني منها أولياء أمور ذوي اإلعاقات الشديدة هو عدم وجود فريق عمل متخصص
للتعامل مع ذوي اإلعاقات الشديدة مما يؤدي إلى وجود حاجات نفسية ألولياء أمورهم كنتيجة لعدم
تقديم الخدمات المناسبة ألبنائهم باإلضافة إلى عدم تقديم برامج إرشادية موجهة ألسر ذوي اإلعاقات
العقلية الشديدة  ،وهنا نسلط الضوء على أهمية توفر برامج خاصة بذوي اإلعاقات الشديدة باإلضافة
إلى توفير البرامج اإلرشادية النفسية الموجهة التي تخاطب ذوي أولياء أمور ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة.
من النتائج التي خلصت إليها الدراسة أيضا أن متوسط الحاجات النفسية لدى أولياء أمور
ذوي اإلعاقة العقلية المقيمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة أعلى من متوسط الحاجات النفسية لدى
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أولياء األمور من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن مواطني
الدولة من أولياء األمور لديهم حاجات نفسية أقل بسبب توفر الدعم النفسي من العائلة األمر الذي قد
يخفف من األعباء النفسية لديهم وهو أمر ال يتوفر لمقيمي الدولة باإلضافة إلى سهولة الوصول
للخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة بشكل عام بالنسبة إلى مواطني الدولة أكثر من المقيمين بها.
أما بالنسبة إلى الحاجات اإلضافية التي تم سؤال أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية عنها من
خالل سؤال مفتوح في نهاية االستبانة يتيح ألفراد العينة أن يذكروا ما إذا كانت لديهم حاجات أخرى،
وبتحليل استجابات أفراد العينة تبين أن من أجابوا عن هذا السؤال من أفراد العينة وذكروا أن لديهم
حاجات إضافية لم تكن لديهم حاجات نفسية أخرى لم ترد باالستبانة  ،وكانت الحاجات اإلضافية
التي عبروا عنها هي (حاجات طبية ،أواجتماعية ،أو مادية) مثل بعض اإلجابات من أفراد العينة
بأنهم يحتاجون دعما ماديا لمساعدتهم في تحمل األعباء المادية المرتبطة بإعاقة أبنائهم  ،وأيضا
حاجتهم إلى بعض الدورات التدريبية التي تمكنهم من التعامل مع أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية وخاصة
فيما يتعلق بالمشكالت السلوكية ألبنائهم  ،ومن الحاجات التي عبروا عنها أيضا حاجات مجتمعية
مثل حاجتهم إلى توفر أماكن لرعاية أبنائهم بعد سن الثامنة عشرة حيث تتوقف المؤسسات التعليمية،
ومراكز التأهيل المهني عن استقبال أبنائهم ،ولذلك كانت هناك بعض اإلجابات التي احتوت على
توجيه رسائل للمؤسسات المسؤولة عن رعاية ذوي اإلعاقة العقلية داخل الدولة بتوفير أماكن توفر
الرعاية ألبنائهم بعد سن الثامنة عشرة  ،وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة

(الحازمي

وهوساوي2012,؛الشيراوي وآخرون )2009,التي أشارت نتائجهما إلى أن هناك حاجات متنوعة
ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية منها الحاجات (التعليمية،المادية،الطبية االجتماعية) ولم ترد ضمن
إجابات أفراد العينة إجابات تدل على حاجات نفسية إضافية لديهم مما يفيد بأن استبانة تحديد الحاجات
النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية شملت الحاجات النفسية التي أراد أولياء األمور أن يعبروا
عنها.
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وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية حيث يترتب على ميالد طفل من ذوي اإلعاقة العقلية
العديد من الحاجات الخاصة بأولياء األمور كحاجتهم لمعلومات عن إعاقة ابنهم أو ابنتهم وبالتالي
هم بحاجة لدورات تدريبة ومحاضرات توعوية عن طبيعة اإلعاقة العقلية وكيفية التعامل مع أبنائهم
ذوي اإلعاقة العقلية ،أيضا يحتاج أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية إلى دعم مجتمعي لكي يكونوا
على علم بالخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة العقلية من مؤسسات الدولة  ،وكذلك هم بحاجة لدعم
المحيطين بهم سواء كانوا من أسرهم وأصدقائهم أو أفراد المجتمع المحيطين بهم  ،وقد يحتاج بعض
أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية إلى دعم مادي لكي يتمكن من اإلنفاق على ابنه ذي اإلعاقة العقلية،
أو لتوفير دعم طبي معين له أو أدوية معينة أو لتوفير خدمات العالج الطبيعي أو الوظيفي البنه ذي
اإلعاقة العقلية ،ولذلك يترتب على وجود طفل من ذوي اإلعاقة العقلية باألسرة العديد من الحاجات
( المادية ،المعرفية ،االجتماعية) ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.

توصيات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 .1االهتمام بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية ،وتقديم الدعم النفسي لهم والعمل على تلبية
حاجاتهم النفسية بالبرامج اإلرشادية الموجهة لتلبية حاجاتهم النفسية.
 .2توجيه مزيد من االهتمام ببرامج التدخل المبكر لذوي اإلعاقة العقلية وتوعية األهل بأهمية
تلك المرحلة في حياتهم وحياه أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية.
 .3توفير المزيد من البرامج المخصصة لذوي اإلعاقات العقلية الشديدة وألولياء أمورهم لتلبية
الحاجات الخاصة بهم نتيجة رعايتهم ألبنائهم ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة.
 .4إنشاء العديد من مراكز التأهيل المهني الخاصة بذوي اإلعاقة العقلية؛ وذلك لتعليمهم مهنا
مناسبة لتوفير دخل مادي لهم.
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 .5توفير متخصصين في مراكز التربية الخاصة لمساعدة أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية في
التغلب على المشكالت النفسية التي تواجههم.
 .6توعية أفراد المجتمع من خالل الندوات والمحاضرات باإلعاقة العقلية والحاجات الخاصة
بذوي اإلعاقة العقلية والحاجات النفسية بأولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
 .7إنشاء مراكز متخصصة لذوي اإلعاقة العقلية الذين تتعدى أعمارهم الثامنة عشرة حيث يعد
هذا العمر هو عمر التوقف عن تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية لذوي اإلعاقة العقلية.
الدراسات المقترحة
 .1الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة (السمعية – البصرية).
 .2العالقة بين الحاجات النفسية ألسر ذوي اإلعاقة العقلية والضغوط النفسية لديهم.
 .3المشكالت النفسية ألسر ذوي اإلعاقة العقلية.
 .4الحاجات (النفسية ،االجتماعية ،المادية ،التعليمية) ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
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المالحق
ملحق  :1استبانة أداة الدراسة فى صورتها األولية قبل تحكيمها
الدكتور  ......../المحترم
تحية طيبة وبعد
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة العقلية وعالقتها
بعمر الطالب وشدة إعاقته داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة" وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة
الماجستير في فلسفة التربية شعبة التربية الخاصة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة .تهدف الدراسة الحالية إلى
معرفة الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة العقلية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث
يعتبر التعرف على تلك الحاجات النفسية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية الخطوة األساسية في مساعدة أولياء
أمور ذوي اإلعاقة العقلية في التغلب على الضغوط النفسية التى يتعرضون لها نتيجه إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة
العقلية.
وبنا ًء على ماتم ذكره سابقا ً صممت الباحثة أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة لتحديد الحاجات النفسية
ألولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية حيث سيتم معرفة ترتيب تلك الحاجات النفسية لدى أولياء األمور بحسب أهميتها
لهم وبحسب درجة االحتياج  ،وتتكون االستبانة من الجزء األول والخاص بالبيانات األولية الخاصة بالطالب من
ذوي اإلعاقة العقلية والمرتبطة بمتغيرات الدراسة  ،ثم الجزء الثاني الخاص بالحاجات النفسية ألولياء األمور
حيث تمت صياغتها بمجموعة من الفقرات التي تعبر عن تلك الحاجات النفسية  ،وتأمل الباحثة منكم االطالع على
االستبانة وتحكيمها للحصول على مقترحاتكم وتعديالتكم على االستبانة بحسب ماترونه مناسباً بحكم أنكم من ذوي
االختصاص والخبرة فى مجال التربية الخاصة .
وتتقدم الباحثة لكم بالشكر الجزيل على المساهمة فى تحكيم تلك االستبانة ،وعلى المساهمة في الدراسة
الحالية وخروج االستبانة بالصورة العلمية الصحيحة وبما يخدم أهداف الدراسة الحالية ،ولكم الشكر والتقدير على
جهودكم.
الباحثة :ثناء جمال
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البيانات األولية:

عمر الطالب  /ة ذي اإلعاقة العقلية
 13 –9سنة

 8 – 4سنوات

 17 –13سنة

جنس الطالب  /ة ذي اإلعاقة العقلية
أنثى

ذكر

درجة إعاقة الطالب  /ة ذي اإلعاقة العقلية
إعاقة عقلية بسيطة

إعاقة عقلية متوسطة

 -جنسية الطالب.......................................................... :

إعاقة عقلية شديدة
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عمر ولي أمر الطالب  /ة ذي اإلعاقة العقلية
أقل من  30سنة

من  30إلى  40سنة

من  40إلى  50سنة

فوق ال  50سنة

جنس ولي أمر الطالب  /ة ذي اإلعاقة العقلية
أنثى

ذكر

المستوى التعليمي لولي أمر الطالب  /ة ذي اإلعاقة العقلية
ثانوية

بكالريوس

 -جنسية ولي أمر الطالب...................................... :

ماجستير أو دكتوراه
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الحاجات النفسية ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة العقلية:
االستبيان التالي يعبر عن الحاجات النفسية الولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية والتي تعبر عن المشاعرالتي تنتابهم
باإلضافة إلى المشاعرالنفسية السلبية التي تنتابهم نتيجة إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة العقلية ،تأمل الباحثة بوضع
عالمة (√) فى الخانة التى تعبر عن رأيكم فى مدى مالءمة عبارات االستبيان ،وتعديل العبارة فى حال عدم
مالءمتها.

م

ارتباط العبارة

وضوح العبارة

غير
مرتبطة
مرتبطة

 تعديلغير
 حذفواضحة
واضحة
 -إضافة

العبارة

 1أحتاج إلى التخلص من شعوري بالذنب تجاه
إنجابي طفالً من ذوي اإلعاقة العقلية.
 2أحتاج إلى التخلص من شعوري بالحزن
بسبب إنجابي طفالً من ذوي اإلعاقةالعقلية.
 3أحتاج إلى التخلص من شعوري بالغضب
تجاه طفلي ذى اإلعاقة العقلية.
 4أحتاج إلى التخلص من إحساسي بإن الطفل
ذى اإلعاقة العقلية هو عقاب من هللا.
 5أحتاج إلى التغلب على نوبات االكتئاب التى
تنتابني عند التفكير فى ابنى ذي اإلعاقة
العقلية.
 6أحتاج إلى التخلص من شعوري بالقلق تجاه
حاجة ابنى ذي اإلعاقة العقلية للرعاية
المستمرة.
 7أحتاج إلى التعبير عن مشاعري السلبية تجاه
إنجابي طفالً من ذوي اإلعاقة العقلية.
 8أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر
الخجل بسبب ابنى ذي اإلعاقة العقلية.
 9أحتاج إلى التعامل مع ابني ذي اإلعاقة
العقلية دون استخدام الحماية الزائدة.
 10أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر
الخوف تجاه تعرض ابني ذي اإلعاقة العقلية
لإليذاء.
 11أحتاج إلى التوقف عن شعوري بأني الأقدم
الرعاية الكاملة البني ذي اإلعاقة العقلية.

مالحظات
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29

30

أحتاج إلى إرشاد حول كيفية التعامل مع
مشكالت ابنى ذي اإلعاقة العقلية السلوكية.
أحتاج إلى التخلص من رغبتي في العزلة
عن اآلخرين.
أحتاج أن تتم توعيتي باحتياجات ابني ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج أن يتم إرشادي حول حقوق ابني ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج أن ينظر المجتمع بنظرة إيجابية
البني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التغلب على شعورى بالنقص
تجاه إنجاب طفل من ذوي اإلعاقةالعقلية.
أحتاج إلى إرشاد حول كيفية التعامل مع
خبرات الفشل المتكررة من ابني ذي اإلعاقة
العقلية.
ً
ً
أحتاج دعما ماديا لتلبية كافة احتياجات إبني
ذي اإلعاقةالعقلية.
أحتاج توعية حول كيفية التعامل مع فترة
المراهقة البني ذي اإلعاقةالعقلية.
أحتاج إلى حل للمشكالت التي تواجهني مع
شريك حياتي بسبب ابنى ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج إلى التعامل مع غيرة أبنائي بسبب
رعايتي الدائمة البني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى إرشاد حول كيفية تفسير إعاقة
إبنى العقلية لآلخرين.
أحتاج إلى الترفيه عن نفسي للقيام
بمسؤوليتي لرعاية ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى معلومات تخص الخدمات
المجتمعية الخاصة بابني ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج إلى توفر خدمات طبية تناسب حالة
ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى توفرأماكن ترفيه مجهزة
الستقبال ابنى ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى الشعور باالطمئنان تجاه مستقبل
ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى من يساعدني في رعاية ابنى ذي
اإلعاقة العقلية بسبب شعوري باإلجهاد
الدائم.
أحتاج إلى التوقف عن لوم نفسي عند حدوث
أي مشكلة البني ذي اإلعاقة العقلية.

85
31

32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

42
43

أحتاج إلى التخلص من التوتر الذي يحدث
لى نتيجة تفكيري في عدم استقاللية ابنى ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشكالتي
الصحية الناتجة عن رعاية ابني ذي اإلعاقة
العقلية.
احتاج إلى معرفة المستقبل المهني البنى ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور آخرين
لالستفادة من تجاربهم مع أبنائهم ذوي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى مقابلة المتخصصين المسؤولين
عن تعليم ابني ذي اإلعاقة العقلية بانتظام
لمتابعة تطوره.
أحتاج لعقد جلسات مع المتخصصين
بالمدرسة لمناقشة مشكالت ابني ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج برامج في اإلذاعة والتليفزيون
تخاطب أولياء أمور ذوي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى تقديم خدمات شاملة البني ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج معرفة المهارات الالزمة للكشف
المبكر عن اإلعاقة العقلية في حال تواجدها
فى أبنائي اآلخرين.
أحتاج تنظيم البيئة المنزلية البنى ذي
اإلعاقة العقلية بما يساعده على النمو.
أحتاج التخلص من نوبات البكاء الشديدة
التى تنتابني عند التفكير فى إعاقة ابني ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى مواجهة مشكالت ابني ذي
اإلعاقة العقلية وعدم الهروب منها.
أحتاج إلى التخلص من خوفي من اإلنجاب
مرة أخرى حتى ال أنجب طفالً ذا إعاقة
عقلية.
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إذا كانت هناك حاجات نفسية أخرى يرجى التكرم بذكرها:
........................................................................................................................
........................................................................................................................

الباحثة
ثناء جمال عبدالعزيز
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ملحق  :2استبانة أداه الدرسة فى صورتها النهائية بعد تحكيمها
بسم هللا الرحمن الرحيم
ولى أمر الطالب  /الطالبة

المحترم
تحية طيبة وبعد،،

ندعوك للمشاركة فى استبيان حول احتياجات أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة
العقلية ،وهو استبيان موجه لآلباء واألمهات .الهدف من هذا االستبيان هو تحديد االحتياجات
الخاصة بأولياء األمور وتحديد عالقة تلك االحتياجات بعمر الطالب وشدة إعاقته بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،مما سيكون له األثرفي مساعدة أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية
من خالل عمل البرامج المناسبة التي ستلبي تلك االحتياجات  ،علما بأن تعبئة االستبيان تستغرق
تقريبا من  10 – 5دقائق  ،ولذلك نأمل منكم اإلجابة على االستبيان الذي بين أيديكم بكل وضوح
ودقة بوضع عالمة (√ ) فى الخانة التي ترونها تناسب احتياجكم لكل عبارة مذكورة وذلك بحسب
أولوية تلك الحاجات وأهميتها بالنسبة إليكم حسب التوزيع التالي ( أحتاجها بشدة – أحتاجها إلى
حد ما – ال أحتاجها أبدا ) .
ونحيط سيادتكم علما بأن كافة المعلومات الواردة فى االستبيان سوف يتم التعامل معها
بسرية تامة وسوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،لذلك ال داعى لذكر اسم المشارك أو
أي معلومات تحدد الهوية الشخصية ،وتشير الباحثة إلى أن المشاركة في تعبئة االستبيان هي
عملية تطوعية ،شاكرين حسن تعاونكم معنا راجين المولى أن ينفع بعملنا هذا ذوي اإلعاقة العقلية
وأسرهم.
الباحثة ثناء جمال عبدالعزيز
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المعلومات الديموغرافية:
أولا البيانات الخاصة بالطالب:
 عمر الطالب:من  8 -4سنة

من  17 – 14سنة

من  13 -9سنة

 درجة اإلعاقة:إعاقة عقلية بسيطة

إعاقة عقلية شديدة

إعاقة عقلية متوسطة

 الجنس:أنثى

ذكر

ثانيا ا :البيانات الخاصة بولي أمر الطالب:
 عمر ولي األمر:أقل من  30سنة

من  40 – 30سنة

من  50 – 40سنة

فوق ال  50سنة

 المستوى التعليمي:ثانوية

دبلوم

ماجستير

بكالريوس

دكتوراه

 مكان إقامة األسرة:الشارقة

دبي

عجمان

رأس الخيمة

أبوظبي

 الجنسية :مواطن

مقيم

 الجنس:ذكر

أنثى

أم القيوين

الفجيرة
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 ولي أمر الطالب  /الطالبةالمحترم من فضلك ضع عالمة (√) أمام العبارة حسب احتياجك لهاوهي مرتبة من حيث األهمية كالتالى :أحتاجها بشدة هي األكثر أهمية وأقلها أهمية هي ال
أحتاجها أبداً:
م

العبارة

1

أحتاج إلى التخلص من شعوري بالذنب تجاه
إنجابى طفال من ذوي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التعامل مع مشكالت ابني ذي
اإلعاقة العقلية السلوكية بشكل صحيح.
أحتاج إلى التخلص من شعوري بالغضب
تجاه طفلي ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر
الخجل بسبب ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التغلب على نوبات االكتئاب التى
تنتابني عند التفكير فى ابني ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج إلى التخلص من شعورى بالقلق تجاه
حاجة ابنى ذي اإلعاقة العقلية للرعاية
المستمرة.
أحتاج إلى التخلص من إحساسي بأن الطفل
ذي اإلعاقة العقلية هو عقاب من هللا.
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر
الخوف تجاه تعرض ابني ذي اإلعاقة العقلية
لإليذاء.
أحتاج إلى التخلص من شعوري بالحزن
بسبب إنجابي طفالً من ذوي اإلعاقةالعقلية.
أحتاج إلى التغلب على شعوري بالنقص
تجاه إنجابي طفالً من ذوي اإلعاقةالعقلية.
أحتاج إلى تخفيف قلقي حول كيفية التعامل
مع فترة المراهقة البني ذي اإلعاقةالعقلية.
أحتاج إلى التخلص من اإلرتباك الذي
أتعرض له عندما أشرح إعاقة ابنى العقلية
لآلخرين.
أحتاج إلى الترفيه عن نفسي للقيام
بمسؤوليتي لرعاية ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى الشعور باالطمئنان تجاه مستقبل
ابني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التخلص من رغبتي في العزلة
عن اآلخرين.

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15

أحتاجها بشدة

أحتاجها إلى حد ما

ال أحتاجها أبداً
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16
17

18
19

20

21
22

أحتاج إلى التوقف عن لوم نفسي عند حدوث
أي مشكلة البني ذي اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى التخلص من التوتر الذي يحدث
لي نتيجة تفكيري في عدم استقاللية إبني ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى معرفة المستقبل المهني البنى ذي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور آخرين
لالستفادة من تجاربهم مع أبنائهم ذوي
اإلعاقة العقلية.
أحتاج التخلص من نوبات البكاء الشديدة
التي تنتابني عند التفكير فى ابني ذي اإلعاقة
العقلية.
أحتاج إلى مواجهة مشكالت ابني ذي
اإلعاقة العقلية وعدم الهروب منها.
أحتاج إلى التخلص من خوفي من اإلنجاب
مرة أخرى حتى ال أنجب طفالً ذي إعاقة
عقلية.
ولي األمر المحترم:
هل توجد لديك حاجات أخرى

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى التوضيح:

مالحظات:

مع الشكر والتقدير ،،
الباحثة
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ملحق  :3المراكز التى تم تطبيق الدراسة فيهاعلى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة:

مسلسل

المركز

اإلمارة

1

مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين

دبي

2

مركز رأس الخيمة للرعاية والتأهيل

رأس الخيمة

3

مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين

عجمان

4

مركزالفجيرة لرعاية المعاقين

الفجيرة

5

مركز دبا الفجيرة لرعاية المعاقين

الفجيرة

6

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية (فرع اليرموك -فرع
الرملة – فرع الذيد -فرع كلباء -فرع خوفكان)

الشارقة

7

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات أبوظبي
الخاصة.
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